$$
\begin{aligned}
& \text { جامعة الجزائر } 1 \\
& \text { كلية العلوم الإسلامية } \\
& \text { قسم اللغة و الحضارة العربية الإسلامية }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من أســــــرار الإيبهـــاز في القـــر آن الکـــــــيم } \\
& \text {-در اســـــــة بــــالغـــيــــة - }
\end{aligned}
$$

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية
تخصص :لغة و دراسات قر آنية

إعداد الطالبة:

فاطمة قر اينو

السنة الجامعية

- 1432-- 1431

2010م-2011م

$$
\begin{aligned}
& \text { جامعة الجزائر } 1 \\
& \text { كلية العلوم الإسلامية } \\
& \text { قسم اللغة و الحضارة العربية الإسلامية }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من أســـــرار الإيجــــاز في القـــر آن الكـــــريم } \\
& \text {-دراســـــة بـــالاغــيـــة- }
\end{aligned}
$$

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية
تخصص : لغة و دراسات قر آنية

إشراف الأستاذ الدكتور:
إعداد الطالبة:

عزيز عدمان
فاطمة قراينو

السنة الجامعية

1431هـ-1432هـ

2010م-2011م

## جامعة الجزائر1

كلية العلوم الإسلامية

قسم اللغة و الحضارة العربية الإسلامية

$$
\begin{aligned}
& \text { من أســــــرار الإيبجـــاز في القـــر آن الكـــــــيم } \\
& \text {-دراســــــة بــــاغغــيـــة - }
\end{aligned}
$$

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية
تخصص : لغة و دراسات قر آنية
إعداد الطالبة:

أعضاء بجنة المناقشة

| الصفة | الرتبة العلمية | الاسم و اللقب |
| :---: | :---: | :---: |
| رئيساً | أستاذ دكتور | حخضر حداد |
| مقررا | أستاذ دكتور | عزيز عدمان |
| عضواً | دكتور | علي فراجي |
| عضواً | دكتورة | حورية عبيب |

السنة الجامعية

1431هـ-1432هـ

2011-2010


## الإهداء

 بنضلهما وتضحياتهما المسْرة.












الله،وعلى آله وصحبه والتابعين فم بإحسان إلى يوم الدين و بعد:
لقد أنزل الله تعالى القر آن على محمد صلى الله عليه وسلم،فكان قر آنه معجـــزة الله تعــــالى
الکبرى،تحدى به العرب الفصحاء الذين عُرفوا بفصاحة اللسان و بالغة القول.فالقر آن الكريم هو
المعجزة الخالدة اليت تخاطب الأجيال في كلّعصر. عرّ
ولقد كان القرآن الكريم الشغل الشاغل لكثير من العلماء منذ القديم.وعلى الرغم من تنـــو ع
 جو انبه فقد بقيت هذه المهود قاصرة، شاهدة بذاهتا على أنّ النص القر آني يتجاوز كل الطاقـــات البشرية.ولعل أظهر هذه الجوانب هو الجانب اللغوي؛حيث أولاه المسلمون أهمية فاقت جوانـــب أخرى؛حتى أصبحت قضية الإعجاز القر آكي بحالاً خصباً كثرت فيه الدراسات البلاغية اليت يرمــــي


 أحسن الحديث، فلا غرابة أن بند الدارسين والعلماء قد سخّروا أقلامهم لخدمة القر آن، والتصدي لمن يكاول أن ينتقص من قيمته أو يطعن في أي جانب من جوانبه.


 وتدارسوه أنَّ هذا الكالام الذي نسجت آياته من أحرف قد رُكّب كالامهـم على منو اها ؛هـــــو في الحقيقة نظم ليس ككل النظوم ؛ لأنّهم وجدوا في أســـلوبه و بيانـــه خصــــائص لم تســـتوعبها










 عاضرات مادة الإعجاز اللغوي والدراسات الييانية للأسلوب القرآلئ، جذبين أسلوب الإيكاز فوقع


 أسرار الإياز في القرآن الكريع -دراسة بالاغية -ه،. إشكالية البحث:
يطرح البحث جملة من الإشكاليات؛ لعل أبرزها:



 التواصل اللغوي ؟ و هل يكفي العقل دليال عل إياد الخزء المسكوت عليا عنه في العبارة القر آنية ؟ وما هي المقاصد الباغية إلياز الأمثال القر آنية ؟ وهل الإيكاز خاصية القسم المكي دون المدين و لماذا؟

وما وظيفة الإيكاز القر آني ؟ ثُّ كيف يبنى الإيباز بناء لغويا متكاملا في غياب بعــض مكوناتـــهـ اللغو ية؟ و ما هي المطاعن والشبهات في هذا البحال ؟و كيف يُرد عليها ؟.

$$
\begin{aligned}
& \text { أسباب اختيار الموضوع : } \\
& \text { 1-الأسباب العلمية: }
\end{aligned}
$$

-إنّ الإيباز لون من ألوان الإعجاز البلاغي؛فقد عدَّهُ علماء البلاغة في أعلى مر اتب البالاغة لدقـــة مسلكه ،و لطف مأخذه ،و اختصاصه بأهل الفهم ،و التحقيق و أصحاب النظر. -لإليجاز أسرار جمالية و نكت بلاغية تيزه عن غيره من الأساليب القرآنية . -لأنّ المثل القر آني يمتاز بصورة فنية مختصرة راقية المبنى عظيمة المعنى بعيدة المرمى. - للإميجاز القرآٓي وظيفتان :
 المعجز من طريق الإيباز.
ب - الإمتاع العاطفي:نحاصة فيما يتر كه الجزء المخذو -قلّة الدراسات العلمية التطبيقية التي تناولت الإيجاز القر آين تناولاً بالاغياً مستغيضاً. -تفصيل البممل وجمع المتفرق من أمهات المصادر البلاغية التراثية. 2-أسباب ذاتية :
-طبيعة التخصص المعرفي المتمثل في :اللغة و الدراسات القر آنية .

- تتبع جماليات الإيماز و دوره البلاغي و التبليغي في القرآن الكريع -الرغبة الصادقة في خدمة القرآن الكريع،بالكشف عن إعجازه من خلالال أسلوب الإيجاز .


## أهمية الموضوع :

تكمن أهمية الموضو ع في :

- إعمال الفكر في عاولة إيباد البزء المضمر في القر آن الكريم
-غلبة الإيماز على القسم المكي و اشتهاره به؛ ما قد يبطل في أذهان العامة القول بخلو الإيماز من القسم المدني بالكلية.
-ييان بالغة القر آن في اعتماد بعض المباحث الباغية لأسلوب الإياز طريقا لاختصــار الكــام الطريل و تقريب البعيد.

 والتصدي للطاعنين في القر آن الكريع من منا الوجه.

الدراسات السابقة :








 اللذف).و غيرها ... خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة و تمهيد و فصلين و خاتمة و فهارس. و فيما يلي بيان ذلك: 1-المقدمة:و فيها: -إشكالية البحث.
-أسباب اختيار الموضوع. - أهمية الموضوع.
-الدارسات السابقة في الموضوع.
-منهجية البحث المعتمدة.
-خطة البحث.
-صعوبات البحث.
2- ثأنعريف الإعجاز البالاغي و أوجهه المتعددة.

3-الفصل الأول:قراءة في مصطلح الإيجاز و أبعاده اللغوية.
1/المبحث الأول :حقيقة الإيماز و فيه مطلبان :
المطلب الأول :الإيماز لغة و أبرز إطلاقاته اللغوية .
المطلب الثان:الإيماز من المنظور الاصطلاحي عند بعض القدماء والحدثين.
2/المبحث الثاني:أقسام الإيماز:
المطلب الأول:آراء بعض العلماء في أنواع الإيماز .
المطلب الثاين: أضرب الإيماز:
-العنصر الأول: إيماز الحرف؛ قصر وحذف.
-العنصر الثان:!إيهاز المفردة؛ قصر و حذف.
-العنصر الثالث: إيباز الجملة و ابلجمل؛ قصر وحذف.

4-الفصـــــل الثــــي:من لطائف الإيجاز في القر آن الكريم.
1/المبحث الأول: الإيماز القر آني و الانفتاح الدلالي.

المطلب الأول:الإيجاز القر آين و انسجام النص.
المطلب الثاني: المثل القرآني و دوره في توليد المعن.
المطلب الثالث : مراعاة التناسب بين الذكر و المذف في القر آن الكريع .
2/المبحث الثاني :الوظيفة التبليغية للإيماز القرآني.

الططلب الثاني:شبهات و مطاعن حول الإيماز القرآني -دراسة تحليلية نقدية -. 5-الخاتمة :و فيها جملة النتائج و الاقتر احات.
6-الفهارس:و فيها فهر ست للآيات و الأحاديث و الأشعار و الأعلام المترجم هــــ والمصــادر

منهجية البحث :
اعتمدت في بحثي هذا على منهجين؛ استقرائي و تحليلي.و تتلخص منهجية البحث اليت اتبعتها
في كتابة هذا البحث في جملة النقاط الآتية:
-عرضت آراء بعض علماء البلاغغة و أق أــو الهم في مو ضـــو ع الإبيــــاز مـــن مصــــادر البالغــــة التر اثية،وأوردت التعاريف البحامعة ذات النظرة الشاملة لتحقيق المقصود من الکكـــلام ولإيضـــــاح

المدف.
-فصَّلت القول في بعض التعاريف اليت كان خالوفها محل اتفاق؛ إذ مبن الاختلاوف الأسماء فقـــط
دون المسميات.
-وونَّتُت النصوص التي استدللت بها أو .مضموهنا.
-اعتمدت على أمهات الکتب -اليت منَّ اللهّ عليَّ بالعثور عليها - يـي التوثيق و التحرير علــــى أنّ أو فرها مادة -ذات النسب بالمو -عزوت الآيات إلى موضعها من السورة ورقمهها ،و عزوت الحديث إلى أصوله ؛وو ثقت الأشعار

من مصادر قائليها.
-ترهمت للأعلام المذكورين في المتن من كتب التر اجـم. -تتبعت أهم الآيات القر آنية اليّ وردت في موضوع الإيماز المشتملة على الأسرار الباغيــــة؛؛أكثر منها في غيرها ؛معتمدة في ذلك على أقو ال المفسرين اللغويين و البالغيين 6 حت أجانـــبـ طريـــق التقليد الأعمى ؛مسلمة في ذلك .ما أبانه علماء البالغة من قو اعد وأسرار . -و قفتت على بعض الأمثال القر آنية اليت تتو افر على كثثافة معنوية، و اليت يظهر فيهــــا الاختــــــال ال القر آني في أزهى حلة.
-تحليل معاني الآيات ذات الصلة بالمو ضوع، و استكشاف سياقات ورودها و استجالء جمالياها و وأسرارها البلاغية.
-استنطاق بعض الأمثال القر آنية من التغاسير و كتب الأدب و الباغة. -جعلت الفهارس كما يأتي :
-فهرس الآيات .
-فهرس الأحاديث.

> - -فهرس الأعلام .-فهرس المصادر و المراجع.
*و أما الناحية الشكلية :فقد كان استعمالي لبعض الرموز و الأشـــكال ذات الدلالــــة الخاصـــة و تتلخص فيما يأتي :

》<<<
[....]:حذف أو اقتطاع بعض الكلام اكتفاء. .عما يخدم الموضو ع و استعمال الشاهد فقط. ج :ترمز للجزء، ،و ص: تشير إلى الصفحة،ت: تومئ إلى معن كلمة وفاة ،ط: تعي طبعة. (د.م):دون طبعة ، (د.ت) : دون تاريخ •

صعوبات البحث :
تزيد رغبة الباحث الشغوف حبًا و إصرارا على مواصلة البحث و التنقيب؛ عندما يتعثـــر و تقف أمام طريقه العلمي عو ائق تحول بينه ،و بين رغباته وطمو حاته العلميـــة تدفعـــه بقــــوة إلى المكافحة،و البماهدة للوصول إلى الهدف .فمن الصعوبات التي اعترتين في مسيرتي العلمية: 1-تشعب البحث وغزارة مادته في ابلجانب النظري و قلتها في ابلجانب التطبيقي ؛مُّا يبعلي أخو ف و أتردد في كثير من الأحايين في إيراد بعض الأمثلة اليي يحذف فيها أحد أجزاء الكلمة دون تقدير الجزء المذوف،أو عند وجود اختلاف في التقدير سواء عند النحو يين أو عند البلاغـــيين ؛وعــــدم استيضاح الصورة في كثير من المواضع اليت يكون فيها الإيجاز معلماً بارزاً في التعبير القرآيّ؛و خاصة أننا أمام مادة لغوية دسمة لا تقبل الخطأ و لا الزيغ فكنت أعدل عن ذكر بعــض الأمثلــــة لتلـــك الأسباب.

2- ضيق مساحة الدراسة البلاغية التطبيقية للإيجاز؛ إذ أنّه لم يكن له نصيب أوفر في علم المعاني. 3-صعوبة تقريب وجهات اختلاف العلماء بتقليص ما أمكن تقليصه من الثغرات حول أقســـام الإيباز و تباين مسمياته.

4-سعة موضوع الإيماز و كثرة بمالاته التنظرية دون التطبيقية مما جعلي حائرة في أحايين كـــيرة في اختيار الأمثلة و أتساءل:أي الآيات أنسب لأن تكون مادة البحث ؟وما هي الموضوعات الـــيت

تأتي عباراقا على أغزر المعاين بأيسر الألفاظ ؟ و هل تُشكِّل تلك الأمثلة التي اخترقا و ابجــالات التي وبلتها تصورا كاملا لمفهوم الإيجاز في القر آن الكريع ؟. 5-كثرة المصادر و المرابع التي أُلفّت في موضوع الأمثال ميال منا صعَّب عليَّ عملية الغر بلة للأمنــال التي اخترقا و الأقوال التي تعنى ببيان مسائلها البلاغية و جمالياها البا البيانية. 6-قلة المصادر الماصة بالشبهات و المطاعن في موضوع الإيماز في القر آن الكريع .

كلمة شكر وتقدير :
ولا يفوتي يف هذا المقام أن أشكر للّ تعالى على أن منَّ عليَّ بإتام هذا البحث ،وأسأله سبحانه السداد والر شاد والتوفيق والقبول فيما بثثنا و كتبنا وفيما اجتهدنا .وفي مقامي هذا أمتثل حديث رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم حيث قال :" من مُ يشكر الناس مم يشكر اللّ" (رواه الترميذي).وأشكر أخي الكريع :جمال زيان بوزيان، كذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى عمال مكتبة أصول الدين،وأخصُّ بالذكر (الأخ ناصر وجمال وسعيد)،أسأل الله تعالى أن يجزيهم عنِّي خير الجزاء .وأتقدم بجز يل الشكر إلى كل من أسدى إليَّ نصحا أو توجيها،وأدعوه سبحانه أنْ يجعل ما قدموه لي من مساعدة في ميز ان حسناقم.


$$
\begin{aligned}
& \text { أولا:منهوم الإعجاز البلاغخ. } \\
& \text { ثانيا :أوجهالإعجاز البلاغي. }
\end{aligned}
$$

## $)^{\circ}$

الإعجاز البلاغي باب عظيم المزلة، خاض فيه علماء البلاغة و التفسير منذ أمد بعيد، وهو

 التحدي قائما بذاته على مرّ العصور و اختلاف الأزمنة.

وللوقوف على تحديد كنه هذا العلم العظيم سنعرض في هذا التمهيد لحقيقة الإعجــــاز
البلاغي،و بيان أنواعه بجلة لا تفصيلا.
أو لا :مفهوم الإعجاز البلاغي
 بالمططلح كله.
1- تعريف الإعجاز:
أ/لغة:تشير المعاجم العر بية إلى أنَّ مادة (ع،ج،ز) .مختلف اشتقاقاتا تدل على الضعف وعدم
 القدرة،وأعجز ني فلان أي فاتي،والعجز مؤخر الشيء:ج:أعجاز .و التعجيز :التثبيط،(1)، وقد تكررت هذه المادة اللغوية في القر آن الكريم حوالي نمس عشرة مرّة فيما أحصيناه، ولم ترد
كلمة (إعجاز) في صيغة المصدر في القر آن الكريع(2).
(1)-لسان العر ب،أبو الفضل جمال الدين عمد بن مكرم بن منظر الإفريقي الصري،ط1، دار صادر بيروت،(د.ت)،ج5 ص 369.
 هود: 20 233،النحل:46 ،النور: 57 ، العنكبوت: 22،اطر :44، ،الزمر:51،الشورى: 31 ، الأحقاف: 32 ، الئن :

والإعجاز مصدر من الفعل الرباعي (أعجز). يدل على معنى الفوت و عدم الاستطاعة والقصـــور عن الطلب .ضدّ النشاط و الحر كة ،كما تدل هذه الكلمة على وجود قوتين متقابلتين ؛ قوة قادرة مسيطرة وأخرى ضعيفة قاصرة،والقوة القادرة اليَ فوق كل القوى؛قوة الله سبحانه وتعالى.

## ب/ اصطلاحا:

من خلال استقرائنا لبعض آراء العلماء في تحديد معنى الإعجاز بنسبته إلى القر آن الكــــريع، استخلصنا أن للإعجاز مفهومين، و دلالتين يقترن كل نوع منها بنوعية المتلقي و المخاطب. فأمَّا المفهوم الأول:فهو :الاستسلام والخضو ع والقصور يببت لهؤلاء المدّعين و المقتـرين ين في كلِّ زمان ومكان؛ الذين شكَكّكا في الحقيقة القر آنية فانكبّوا ينظمون العبارات و التعابير المختلفـــة
 فخابت أمانيهم،و صغرت أساليبهم ،وخرَّت أكاذيبهـم أمام أرقى طبقات البيان القرآني ، وهـــــــــا



 مصطفى صادق الرافعي (ت:1298هـ) (1) :>إنَّما الإعجاز شيئان:ضعف القدرة الإنســانية في عاولة المعجزة ومز اولته على شدة الإنسان واتصال عنا الزمن وتقدمه ؛فكأنٌ العالم كله في العجز إنسان واحد «(2).فالقر آن الكريع معجزة الرسول-صلى
(1)-هو :مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أممد بن عبد القادر الر افعي ،أديب و شاعر ،و كاتب كبير ولد عام 1880م،ودرس في مدرسة دمنهور الابتدائية .نال الشهادة الابتدائية،وقد أصيب بصمم ، فكان يكتب له ما يراد يخاطبته به
 خلده وأشهر سيرته : ديوان شعر ، و تاريخ آداب العرب ، ثالثهما إعجاز القر آن والبلاغة النبوية و تحت راية القر آن ، وحي
 الأعلام،خير الدين الزر كلي ،ط8،دار العلم للملايين ،1989م، ج5،ص 235،و معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العر بية،عمر رضا كحالة ،تقيق:مكتب التراث في مؤ سسة الر سالة،ط1،بيروت ، 1414هـ -1993م ج12، 198 ،1 265. (2)-إعجاز القر آن و البلاغة النبوية،مصطفى صادق الرافتي،(د.م)،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان،1426هـ-2005م،

الله عليه و سلم- في الماضي والحاضر والمستقبل؛وليس إعجازه وليد ساعة ينقضي بانقضائها؛وإنَّما

 الدهر الذي حفظت به اللغة العربية من الاندثار،و هذا وجهه من وجوه الإعجاز الذي ذكرت بـــه . العربية
هذا،وقد اشتهر العرب بفصاحتهم و بلاغتهم العالية ؛لأجل ذلك جاء القـــر آن آيـــة عقليـــة
 جهة البلاغة هو: >> أن يرتقي الكالام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشـــر، ويعجـــزهـم عـــن معارضته.)< ${ }^{\text {(2) }}$

و ليس الهدف من الإعجاز القرآني؛ العرقلة عن الإدراك و التدبر في آي الذكر الحكيم؛ إنَّما القصد منه بيان علو بلاغة القر آن؛حيث إنَّ العرب هم من كشف عن مز ايا النظم القر آذي.و في هذا السياق يقول شيخ البالغيين عبد القاهر الجرجاني(ت: 471 هــ) (3):>إنَّما أعجزغـم مزايا ظهرت فمم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه ،وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها،وبحاري
 سورة،وعشر اعشرا،و آية آية،فلم بيجدوا في الجميع كلمة ينبو هـا مكانها،ولفظة ينكر شأها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه،أو أحرى وأخلق،بل وجدوا اتساقا هر العقول،وأعجز الجمهـــور.
(1)-إعجاز القرآن و البلاغة النبوية،مصطفى صادق الرافتي ،ص 13.





 ج4،ص 49.و معجم المؤلين، رضا كحالة ، ج3 ،ص ك1 با 107.

ونظاما و التئاما،و إتقانا و إحكاما لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حكك بيافو خه السماء موضـــع طمع حتّ خرست الألسن عن أن تدعي و تقول<"(1). فمقتضى كالم الإمام الجرجاني أنَّ النظم القر آني قد بلغ من الكمال اللغوي ما لا يوجد في غيره من النُظُوْكإذْ لَّا تدارسه العرب الفصححاء من بدايته إلى فـايته،و وازنوا بين أساليبهـم و بـــــــن الأسلوب القرآين الرفيع،وجدوا أنَّ جميع طبقات البالغة القر آنية قد سمت و بلغت النروة ووجاروا أنّ لغة القر آن لغة مثالية،فأيقنوا استحالة الإتيان .مثله أو .ما يقاربه.
 لهؤلاء المتخصصين في دراسة لغة القر آن،والضاربين في علوم اللغة؛ إذ ليست دلالة كلمة الإعجاز سلبية مطلقا؛إنَّما ترتبط كذلك: 》بإشغال الذهن بما حوله،بقصد فهمه أكثر فـــأكثر<"(2) وذلـــــك بحسب الطاقة الاستيعابية للباحث المتأمل في آي الذكر الحكيم،وعلى قدر المستوى المعرفي للناشط المتحمس لمعرفة الحقائق،ورغبته في الكشف عــن النكــــت البلاغيـــة،والجماليات اللغويـــة مـــن خلال: »"تتع معاني القر آن و محاولة الوقوف على أســـراره و تغتيــق دلالــــة الألفــــاظ في كـــلِّ مرَّة،و بالتعمق و التدقيق أكثر فأكثر<<(3)

فالمبحر في محيط العربية، كلما استنبط معىن قرآنيا يستصغر نفسه أمام لغة القـــرآن ،ويزيـــده شعوره ابتحاه الحقيقة القر آنية ضعفا و عجز ا.فقد جاء في (النبأ العظيم) أنَّه: >ا كلما ازداد المرء بصيرة بأسرار اللغة، وإحسانا في تصريف القول، وامتلاكا لناصية البيان ازداد بقدر ذلك هضما لنفســـه، وإنكارا لقوته، و خضوعا بكليته أمام أسلوب القر آن «(4) .




 بعدها،ودراسات في علوم القر آن ،أمير عبد العزيز، (د.م)، دار الفرقان ، 1403 هــــ-1983م ،ص116-117. (2)-قراءة معاصرة في إعجاز القر آن ، إبراهيم عممود،ط1،دار الحوار، سورية،اللاذقية، 2002م ،ص 12-13. (3)-المرجع نفسه،ص 14. (4)-النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، عبد اللّ دراز ،(د.م)،دار القلم،الكويت،1404هـ-1984م،ص 81.

فحقيقة الإعجاز ها هنا ليس الهدف منها استعر اض الخصوم لقدر اهتم الفنيـــة،و نشـــاطاهـم الفكرية؛بقدر ما كان الهدف منه دفع الناس إلى التأمل في عظمة الأسلوب القر آني؛حيث إنَّ السّعة الدلالية التي تتنلكها المادة القر آنية لا يمكن لأي فكر بشري أن يكيط هـا.وفي هذا المضمار يقـــول الإمام الخطابي (ت:319هـ) (1): غإفَّا عجز الإنسان عن الإحاطاطة بجميع أسماء اللغة العر بية وألفاظها التي هي ظروف المعاني و الحوامل، و لا تدرك أفهامهم جميع معالي الأشياء المحمولة علـــى تلـــك الألفاظ ،وولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع النظوم «(2) و الإعجاز بالنسبة لأهل اللغة:٪ مشْغَلة العقل البياني العربي في كل الأزمنة، يأتي الجِيلُ مـــنـ

درس ' أسمى نظام لإِنسانية《، (3) .

وانطالاقا من القراءة المعجمية و الاصطلاحية للإعجاز نخلص إلى مدلولين؛ أولها: الاستسلام و الخضوع ؛ إذ جاءهم القر آن فاضحا لادعاءاتمّم و حاو لاتهم محاكاة الأسلوب القرآذي وأمَّا المعنى الثاني:فهو التأمل و التدبر في الآيات القر آنية الذي يزيد الإنسان إيمانا بعظمــــة الأسلوب القر آلي؛ تنكشف حقائقه لذوي الأبصار الراغبين في دراسة لغة القر آن.فـــلا تزيـــدهـم رغبتهم في الاستز ادة إلا شغفا و حبّاً عظيما في الماولة أكثر فأكثر .




 .23

 (3)--إعجاز القر آن و البلاغة النبوية ،مصطفى صادق الرافيي ،ص 13.

إنّْ المتَّبع للمعاني المعجمية للمادة اللغوية الأصلية (ب،ل، غ) ييد أنَّ دلالة هذا اللفظ توحي







فالبلاغة من المنظور اللغوي كما تشير المعاجم اللغوية تعني الوصول إلى الهدف،و الإخبار عن الشيء ،و البِدُّ في الطلب.




 ج9،ص180.
(2)-(2)-سان العر ب، ابن منظور، ج8، ص 419-420.4.







آثرن أن نذكر هنا بِض التعريفات التي وردت في كتب البالاغة ،بعد تصنيفها في عنارين،
نرفقها يبغض الملاحظات.
و من المعروف أنَّ للبلاغة تعريفات عدّة يقارب بِضها فيا في الدلالة منها:
1- ما اختص يكانب التأثير النفسي و الوجدانياني كتولمم :


لُيستفاد من مفهوم البالاغة اصطلامَا
أ-إيصال المعن إلم القلب غاية أساسية فية في الكالام م
ب-أن يكون هذا الإيصال في أحسن مون صورة من اللفظ.




 البلاغة وأدقّها، وأعمها؛ فما من مبحث بالاغي إلأُ و جاء الكالام فيه على الما ألحد المدا الوجوه؛ إمَّا إيكازا وإمَّا إطنابا وإمًا مساواراة.فالا يتجاوز الككام هنه الأساليب.
(1)- النكت في إعجاز القر آن ،للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،ص 69.
 1985م،ص 81.
(3)-حسن التوسل في صناعة الترسل، شهاب الدين محمود اللبي، تُقيق:أكرم عثمان يوسف،(د.م)، دار الرشيد ،الجمهورية






$$
\text { العصرية،صيدا بيروت،1425هــ-2004م ،ج 1،ص } 63 .
$$

3- ومن علماء البلاغة من ردّ القول في مفهوم البلاغة إلى النظم ككلّ كقومم : -البالاغة إحاطة القول بالمعنى و اختيار الكلام ،وحسن النظم ؛حتى تكون الكلمة مقاربة أختـــهـا ومعاضدة شكلها ،وأن يقرب هِا البعيد،ويمذف منها الفضول<"1)،وقيل في تعريفها :٪ وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخصص الأشكل به ،الذي إذا أبــــل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام و إما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغةّ) ${ }^{(2)}$.
والمقصود من هذا الوجه أنَّ البلاغة تكمن حقيقتها في دقَّة التر كيب اللغـــوي؛من حيــث ارتباط الألفاظ ببعضها،و انسجامها مع المعاني المراد تحققها.وهو الوجه المشهور المتوارث الــــنـي ذهب إليه كثير من علماء التفسير و البلاغة. وبالجمع بين المر كبين السابقين (إعجاز و بلاغة ) وما تضمناه مــن معـــــان نســـتخلص أنَّ الإعجاز البلاغي على نوعين يثبت لفئتين:
 بالشعر وقول بجنون وساحر؛وإنَّما الإعجاز -على حدِّ تصوري - هو إعجاز العقل و اللسان عن


(1)- الباغة، المبرد، ص 81.و لتنفصيل ينظر:منتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن عمد بن علي السكاكي تعيت :عبد






 ينظر : الأعلام للزر كلي،ج 7،ص 144.و معحم المؤلفين، ج12، ص 114.



 كتاب (سحر الباغة وسر البراءة) هو: (اميدان لا يتطع إلا بسوابت الأذمهان،ولا يسلك إلا إلا بيصائر
 على التعاطي ،ويسهل على الفطنه،) ${ }^{2}$.

 و برء العقول من سقم البهل.
(1)-البلاغة، المبرد، ص 90.
(2)-سحر البلاغة وسرّ البراعة ،أبو منصور عبد الملك الثعابي النيسابوري ،تحقيق :عبد السامام الحويف،(د.م)، دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان، (د.ت)،ص46-47.

## ثانيا ：أو جه الإعجاز البلاغي．

 البلاغية اليت استقصيناها من جملة تلك الآراء التي مل يخصص لما أصحاهِا مبحثا هذذا العنوان إنـــــا انصبّ اهتمامهم فقط في إيباد أوجه تكشف عن حقيقة الإعجاز القرآني ،وهي كثيرة لا يمكــن الإلمام هـا والإحاطة بيميع جوا انبها نذكر منها ： أولا ：بلاغة الحرف؛ إذ الحرف القر آلي معجز من حيث دلالته و ثباته في مكانه المناسب لـــه فـي الكلمة والجملة ،و في هذا المقام يقول مصطفى صادق الرافعي：لافالحرف الواحد من القر آن معجز
 الكثيرة．فما من حرف أو حر كة في الآية إلا و أنت مصيب من كل ذلك عجبا في موقعه والقصد
 و المهر والممس ،تشكل في تلاممها：》 》لحناً مطربا يفرض نفسه على صوت القارئي《（2）． ثانيا ：الطريقة المتميزة في التعبير و اليت بتتمع لما صفات البمال و الفصاحة و الصّحة؛فما من الفـا لفظة في القر آن إلا ولا دلالتها الخاصة ،و لما موقعها الملازم لما．وقد أجمل الإمام الخطابي هذه الصـــا
 مضمنًا أصح المعاين،3）،وأمنَّا العبارات القر آنية فتتضمن إشاراهًا معاني و صور دقيقة،و اليت تنشئ وحداقّا» صورا متحر كة مشاهد حية على طريقة التعبير القر آنية الفريدة «（4）؛وتلك المعاني الغققة
 يفيض بالصور و الأحاسيس و الألوانی（5）．وأمَّا الأساليب التي بحسد هذه الأمور لا تعدو أنْ تكون
（1）－إعجاز القرآن و البالاغة النبوية ،الرافعي ،ص 159－160．


（3）－يبان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، المطابي، ص 24.


 ضياء الدين عتر ،ص203－204، و النبأ العظم：نظرات جديدة ،عبد الهّ دراز ،ص 118،و روائع القر آن ،وفي الإعجــاز＝

تشبيها أو استعارة أو مثلا أو كناية ،و تستعمل هذه الأساليب البيانية في مواضيع ختلفة فقد تكون من أجل التعبير عن :»معنى بحرد،أو حالة نفسية،أو صفة معنوية،أو نموذج إنساني،أو حادثة واقعة، أو قصة ماضية،أو مشهل من مشاهد القيامة ،أو حالة من حالات النعيم و العذاب؛أو حيثمــــا أراد أن يضرب مثلا في جدل أو محاجة ، بل حيثما أراد هذا البحل إطالاقا ،و اعتمــــد فيــــه الواقــع الخسوس، و المتخيل المنظور «*)

ثالثا:بلاغة النظم (2)و هو الوجه الذي قال به كثير من علماء البلاغة ؛لأنَّ الأسلوب القرآكي نظم ملتحم لا يتفكك و لا يتزعزع.و قد عجز البشر عن بحاراة التعبير القرآي؛ لأنَّه جمع ثلاثة أمـــور صار هـا أرفع هي: 》 لفظ حامل ،ومعنى به قائم ورباط لمما ناظم"(3)؛وهو إلى ذلك نظم لا يمكن لأي كان إدراكه؛و إنَّما 》الحاجة إلى الثقافة و الحذق فيها أكثر لأذنا بلحام الألفاظ و زمام المعـــاني وبه تنتظم أجزاء الكالام <" (4).

ولذا كان البناء القر آني من بدايته إلى فايته؛ نسيجا معكما بين وحدات السور، سواء علــى مستوى الآية مع الآية اليت سبقها أو على مستوى السورة كلها.مهما تعددت الأغراض و تنوعت المواضيع.ومهما تشعبت فنون القول فيها ؛و ذلك من أبرز صفات الأسلوب القرآني؛فقد جــــــاء في كتاب (من روائع القر آن): „أنَّ التَّعبير القر آني يظلُّ جاريا على نسق رفيع واحد مـــن الســـمو في
 ،الإسكندرية ،2003م ، ص348-349 ،و في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج3 ،ص 1787،و بالاغة القر آن ،عمد الخضر حسن ، ص 8-9.
(1)-التصوير الفين في القرآن، سيد قطب، ط18، دار الشروق، القاهرة، 1427هــ-2006م، ص 37.



 من روائع القر آن .البوطي .ص 113. (3)-بيان إعجاز القر آن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي،ص 24. (4)-الصصر نفسه،ص33.

جمال اللفظ ورقة الصياغة وروعة التعبير رغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع و القصص و المواعظ و الوعد و الوعيده《 (1) .

 الحقائق في صور و أشكال مختلفة من التعبير و الأسلوب <"(4.من أجل هذا التصـــريف المعنـــوي استحال على الفكر البشري جمع كل المعاني القر آنية.و في هذا الصدد يقول الإمام الخطابي: „وإنَّـــا تعذر على البشر الإتيان .عثله لأمور:منها أن علمهـم لا يميط بمميع أسماء اللغة العربية و بألفاظهـــا التي هي ظروف المعاني و الحوامل ،ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولــــة علـــى تلــــك الألفاظ،و لا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم «(5) وقد راعى القر آن الكريم -مع ذلك كله- في صياغته الأسلوبية الناحية النفسية ين نقل المعاني مراعيا بذلك حال المخاطبين (6) خامسا:شمولية الخطاب القر آني؛ومعنى ذلك أنَّ الصياغة القر آنية صالحة لمخاطبة النـــاس هميعــا؛ فالمتلقي للخطاب القر آي يلمس في الآية و الآيات حاجته، و يجد في العبارات القر آنيـــة ضـــالته و راحته.من أجل ذلك: „صيغت معاي القر آن بحيث يصلح أن يخاطب هـا النــــاس كلــــهـم علــى اختلاف مدار كهم وثقافتهم ،وعلى تباعد أزمنتهم و بلدافـم ،ومع تطور علومهم و اكتشــــافافتم فالآية تعطي كل منهم من معناها بقدر ما يفهمهو ما يفهم المتأخرون من معانيه>> (7.فالآية القر آنية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)- من روائع القر آن ،البوطي ،ص 113-114،ص } 139 . \\
& \text { (2)-المرجع نفسه ،ص } 120 . \\
& \text { (3)-المرجع نفسه ،ص } 118 .
\end{aligned}
$$

(4)-بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي ص 33.

 1993م، 19 . 19
(6)-فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر ،نعيم الحمصي ،ط27،مؤسسة الر سالة،بيروت ،1980،

مضامينها الو اسعة تتيح للمخاطبين قسطا من الفهم والإدر اك؛ ؛على أنَّ: العامي من الناس يفهم منها السطح القر يب،و المثقف منهم يفهم مدىً معيناً من عمقه أيضا و الباحث المتخصص يفهم منـــهـا جذور المعنى) (1) وهذا التباين في الفهم يرجح إلى اختلاف ملكات القارئ و ثقافته العر بية.

 مُدَّكِرْ . [القمر: 17]
سادسا :ازدواجية التأثير العقلي والنفسي؛فالأسلوب القر آني يممع بين أمر ين لا غنى لأحدهما عـــن


 مدار كه ،و حمالته إلى عقيدقَا التوحيدية بتوظيف المقول الفكري و الشعوريه(5).و أمَّـــــا الســـلطة الروحية فتتمثل فن: >اتوظيف الحوار الفكري في البرهان على منطقيتها ،و تؤصل مقولما بأســباب الإقناعه《 (6).
إذن،فالأسلوب القر آني أسلوب مؤثرُ ؛لأنَّه يجمع بين خاصيت الإمتاع و الإقناع بيث يُعتمد
 الحقائق لا تلغي مكانة القلب في استشعار هذه الحقائق .وين هذا المقام يقول الإمام الر افعي؛ مبرزا القيمة التأثيرية لكلام الله تعالى على العقل والقلب:»إنّْ لكلام الله تعالى أسلوبا خاصًا يعرفه أهلـــهـ
(1)-من روائع القر آن،سعيد رمضان البوطي ، ص 115.
(2)-الخطاب القرآني -مقارنة توصيفية لِمالية السرد الإعجازي ،سليمان عشراتي ،(د.م)،ديوان المطبوعات الجامعية،بن

$$
\begin{aligned}
& \text { عكنون، الجز ائر،( د.ت )، ص } 5 . \\
& \text { (3)-المرجع نفسه ،ص } 6 .
\end{aligned}
$$

 القر آن ،أمير عبد العزيز .ص .126-126.ومباحث في علوم القرآن ،صبحي الصالح ،(د.م) ، مطبعة الجامعة السورية دمشق

$$
\begin{aligned}
& \text { ، 1377هـ--1958م، ص } 138 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (6)(ا)-المرحع نفسه، ،ص6. }
\end{aligned}
$$

 فأولئك عنه مبعدون «(1)


 , حاصل الأمر أن الإعجاز يتمر كز في مدلوليّين وهما:
 والقصور.
ب/ الثاين : بعمن التدبر و التأمل و الاكتشاف.


 كل مطمح، عاليا يفو ط طاقة الدارسين،(4)
(1)(1)-إعجاز القر آن و البلاغة النبوية ، مصطنى صادق الرافعي ، ص 18.









 (4)-الإعجاز البياني في القر آن:دراسة قرآنية لغوية بيانية، عائشة عبد الر حمان بنت الشاطئ،ط2 ،198ار المعارف القاهرة ،

ولا ضير أنَّ الإعجاز البلاغي من العلوم المهمة القيمة، له أضرب متنوعة.و قد كان و لا يزال الوجه الأكثر بثثا و تنقيباً:و كلّ تلك الأوجه البلاغية اليت توصل علماء البلاغة و التفسير إلى بياها تكشف عن القيمة الفنية للأسلوب القر آني ،و تظهر بعضا من جمالياته وأسراره .

النصل الأول:قراءة يُمصطلح الإيجاز وأبعادهاللغوة.
1/المبحث الأول:حقيقة الإيحاز .
المطلب الأول :الإيجاز لغةوأبرز إطلاقاتهاللغوية .

2 2/المبحث الثاني:أقسام الإيجاز .
المطلبالأول:آراء بعض العلماء ونأْواعاوالإيجاز .
المطلبالثان:أضربالإيجاز .
-العنصر الأول: إيماز الحرف؛ قصروحذف.
-العنصر الثاني:إيماز المفردة؛ قصروحذف.
-العنصر الثّل: اليجاز الجملةوالجمل؛ قصروحذف.
1/المحث الأول:حقيّة الإيجاز .

 -واغدثي.

 وهو الإياز.
ولأهمية الإيكاز البالغة قد تسابق عليه البلغاء بفكان مقياس التفوق فيْ الباغة. الإلإيكاز بالنسبة









(1)-هو:أمد حسن الزيات أديب و كاتب ، وصحفي كبير ،ولد بقرية كفر دميرة.كصر سنة 1302هــ، من أسرة فقيرة حفظ القر آن في صغره ،تعلم علوم العر بية و الشر يعة و الأدب بيامع الأزهر ،درس الأدير الأدب العربي












و مهما بلغ الإنسان في الاقتصاد يف الكلام ؛فالر يادة في القول لسيد الخلق عممد صــلى اللّ

 هذا، و يُعَدُّ الإيكاز من الفنون البالاغية الأساسية التي تسع بحلات كثيرة يستدعي المقام حضوره
 اصطلاحا.
=شفتاي و أسناني قال : أما كان فيهما ما يرد فضل قولك عنا منذ اليوم ع قال : ما أوتي رجل شرا من فضـــلـ في لســـان هـ .الصمت و آداب الكاملم،عبد الله بن عمد بن عبيد بن أنيس الدنيا أبو بكر ،تحقيق: أبو إسحاق البويين ،ط1،دار الكتـــاب

$$
\text { العربي ،بيروت ،(د.ت) ،ص } 78 .
$$

(1)-سنن الدار قطني ،علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي ،تقيق : عبد الله هاشم يماني المدني،(د.م)،دار المعرفة،

$$
\text { بيروت ، 1386هـ-- 1966م، ج 4، ص } 144 .
$$

## المطلب الأول

## الإيكازلنةو أبرز إطلاقاتهاللنوية.

أولا:تعريف الإيجاز:
أ/ لغة:
لا شك أنَّ التعريف اللغوي لأيّ مادة لغوية ذو نسب و سبب علمي بالمعن الاصـططلاحي؛ و حتى يتم الربط بين المفهومين اللغوي و الاصطلاحي، لَزِمَ الأمر الوقوف عند مفهوم الإيماز لغة

 وركام وجيز أي خفيف مقتصر،وأو جزت الكاملم :قصرته[ [...]إذا قلت فأو جز .أي:أسرع و و اقتصر


 والتقصير في الكالام ،و الإسراع في القول و الإحابة.
 الذي تقترن دلالته .عاهية هذه الكلمة في اللغة.
(1)-لسان العرب ،ابن منظور ،ج 5 ،ص 427.


## ب/ أبرز إطلاقات الإيجاز اللغوية :

للإيماز إطلاقات لغوية و مرادفات تقترب من معناه اللغوي ،و تدنو من دلالتــــه اللغويـــة تناولها الكثير من العلماء في تعريفاهـم مع تباين في المصطلحات.وأكثرها تداو لا و شهرة: الاختصار الإشارة والإيماء ،الإيحاء ، الاختز ال ،التكثيف والاختز ان .

وأمَّا الاختصار فهو أقرب المفاهيم و ألصقها دلالة بمفهوم الإيماز لغـــة،ومعناه في اللغـــة: »ااخْتِصارُ الكالام إِيمازه والاختصصار في الكالام أَن تدع الفضول وتَسْتَوْجزَ الذي يأْتي على المعـــنى [.... [.الاختصارُ حذفُ الفضول من كل شيء وسلوك سبيل التصفية «" (1).

فالاختصار من المنظور اللغوي يعين ترك الزيادة في الكلام ،و خلو التعبير من الحشو . كما اندرج مصطلح الإيجاز تحت اسم، الإشارة و الإيماء و الإيماء، و كل هذه المصــطلحات يقصد هـا في الكالام فهـم المعنى المشار إليه بسرعة و استبطان المقصود من المنطوق (2). و أمَّا الاختزال في الكالام فالمراد به:»الاقتطاع و الإضمار و الحذف «(3) ومن أشهر الاستعمالات اللغوية لمصطلح الإيجاز؛الاقتصاد الذي يعي:پالاكتفـــاء في المقـــال

$$
\begin{aligned}
& \text { وترك الإسراف فيه .ضد الإفراط .مرادفه الاعتدال في الشيء"(4) . } \\
& \text { و أمَّا التكثيف فالمقصود به: 》الكثرة،وهو المتر اكب الملنفّ من كل شيء<< }{ }^{\text {(5) }}
\end{aligned}
$$

$$
\text { (1)-لسان العرب ،ابن منظور ،ج } 4 \text { ،ص } 240 .
$$



$$
\text { بيروت ،(د.ت)،ج 1، ص 326. والتعر يفات ،عمد بن علي الجرجاني ، ص } 43 .
$$

(3)-لسان العرب، ابن منظور،ج 11، ص 203 .وقد عدَّ الإمام السيوطي الاختز ال نوعا من أنواع الإيماز بالمذف وهو



$$
\text { (4)- المصدر نفسه ، ج 3، ص } 353 .
$$

(5)-المصدر نفسه ،ج 3، ص 296.و الكثافة في الإيماز ترجع إلى المعن لا إلى اللفظ ؛إذ عماد الإيكاز الاقتصاد في البناء

ويطلق على الإيماز لغة أيضا مصطلح الاختزان الذي يراد به:>االإحراز،و اختزنت الطريــق اختصرته و أخذنا يخازن الطريق و يختصرها أي أخذنا أقر هاهـ،(1).





 إشراف و تقدع :نور الدين عتر ،ط1،دار المكتي ،دمشت ،سورية،1414هـ -1994م ،ص 270.

## 

## 

ب / تعريف الإيجاز اصطلاحا:

 التعر يفات التي ذكرها علماء البلاغة ترفع من شأنه؛ فهناك من أعلى درجته إلى حدِّ اعتبار البلاغة إيماز|(1) .و جعله الرُّماني (ت:384هـــ) (2) في أعلى مراتب البلاغة فأولاه اعتناء كبيرا ،و اتَّخــــنـه أول المباحث البلاغية ترتيبا و تحليال (3).
 تنوعت اصطلاحاته منها:الإشارة و الاختصار و التلميح و الاختــز الل و الاختــز ان و الاقتصــار والاكتفاء و التكثيف و الاقتصاد و غيرها.

 و الككام لغة دالة ، واختصار و تلويح يعرف بحملا ،و معنى بعيد من ظاهر لفظه،(5) .وقيــلـ في
(1) -البيان و النبيين، ،الجاحظ ،ج 1، ص 67-68.و هو تعريف صحار العبدي ،إذ لما سأله معاوية :ما تعدون البلاغة






 (4)-الصناءتين. الكتابة والشعر :أبو هالال الـسن بن سهل العن العسكري، ص383. (5) - العمدة في صناءة الشعر و نتده ،ابن رشيق القيرواين ،ص 393.

تعريفها :>أنْ يكون المعن زائدا عن اللفظ ،أي أنه لفظ موجز يدل على معنن طويل على وجـــهـ

المعاني الكثيرة) (3).

فحدُّ الإشارة كما تشير هذه التعاريف تقوم على ركنين أساسيين هما :
-القِلّة في الألفاظ أساس استيعاب المعاني الكثيرة .
-فهم المعاني يقترن بالإلماح إليها و الإيماء لها.


 ليست دائما دالة على المعنى بوضوح؛بل قد يكون السياق العام هو الموجــــه الأساســي للمعـــنـ











$$
\text { ييروت 1417هـ-1997م ، ص } 113 .
$$

$$
\text { (4)-سحر الباغة و سر البراعة ،أبو منصور الثعالي ،ص } 47 .
$$

(5)-البديل المعوي من ظاهرة الـذف ،كريع حسين ناصح المالدي ،ط1،دار صفاء،عمان ،1428هــ2007م،ص 11.







 حيث كان ختصرا بل من حيث كان المعن فيه خافيا «(3). وخلاصة القول في مفهوم الإشارة أنَّا عبارة عن اختصار الكالام، و تكثير المعاين المشار إليها

التي يكصل بها الإفهام.
وعليه لا تكون الإشارة بوصفها مصطلحا بلاغيا،يقارب في مفهومه الاصـــطلاحي مفهــوم

 الإياز و الإشارة بوصفهما مصطلحين بالغيين بقوله: الإياياز بألفاط المعن الموضوعة له، و ألفاظ



 و له كتاب:الصرفة في الإعجاز ،و العبارة في أصول الدين و له ديوان شعر وغيرها.ينظر :الأعلام للزر كلي ‘ج 4،ص 122 ومعجم المؤلفين ،رضا كحالة ،ج 6،ص 120. (2) -سر الفصاحة،ابن سنان المفاجي ، ص 243-244 ، (3)-المصدر نفسه ، ص 242. (4)-هو :عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسن المصري، المعروف بابن أبي الأصبع ولد
 في البديع،و الخواطر السوانخ في أسرار الفواتح ،و الكواكب الدرية في نظم القواعد الدينية .ينظر : الأعلام ،للزر كلي ،ج 4 ، 4 ، 3 ، ص 35 ،و معجم المؤلفين ،رضا كحالة ، ج 5، ص 265.

الإشارة غحة دالة،فدلالة اللفظ في الإيباز دلالة مطابقة ،و دلالة اللفظ في الإشارة إمَّا دلالة تضمن أو دلالة التزام《＂（1）．ولعلَّه يقصد بدلالة المطابقة：》دلالة اللفظ على معنـــاه الـــــي وضـــع لــــه في اللغة）＂（2）،وأمَّا دلالة تضمن فيراد هـا：》حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبـــارة عنه《＂（3）．وأمَّا دلالة الالتزام فتعي：》»لالة المعنى الذي دل اللفظ عليه على معنى لفظ آخـــر＂（4）أو هي：》دلالة المعنى على المعنى، وأنَّه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع لــــهـ في
 جاهلاً بذلك، فإن كان عالماً لم يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه، فيكون معنى لفظ أسرع عإلى قلبه من معنى لفظ آخر، وإن كان جاهلاً كان ذلك في وصفه أبعده（5）． وبذلك يوفق ابن أبي الأصبع المصري بين المصطلحين ؛الإيجاز و الإشارة بكيث يعتبر الإيجـــاز أسلوبا تأتي معاني ألفاظه وفق أصولها اللغوية ،و أمَّا ألفاظ الإشارة فتكون دلالة الألفاظ متنوعـــة توحي ．ما هو غير مألوف عن المعن الأصلي． وأمَّا كلمة الإيباز بوصفه مصطلدا ومـا ومفهوما فقد تناوله الكثير من علماء البلاغة القــــدامى، وسار من جاء بعدهم من الحدثين على فـجهم．يقول ابلحاحظ（6）في تعريفه：》هو الكالام الذي قـــلَّ

$$
\text { (1)-بديع القر آن ،ابن أبي الأصبع المصري ، (د.م)،مكتبة هضة مصر ، 1957م ، ص } 82 .
$$

$$
\text { (2)-دلائل الإعجاز ،عبد القاهر البرجاني ،ص } 78 .
$$

$$
\text { (3)-إعجاز القر آن ،الباقلاني ،ص } 274 .
$$

$$
\text { (4)-دلائل الإعجاز ،الجرجاني ،ص } 78 .
$$

（5）－الصصدر نفسه ،ص 78．ورد في الإتقان في علوم القر آن بأنَ：دلالة الالتزام هي：》اللالة اللفظ على ما لم تقصد به《،．الإتقان

$$
\text { في علوم القر آن السيوطي ،ج 1،ص } 265 .
$$








$$
\text { ج 5،ص 74.و معجم المؤلنين ،رضا كحالة،ج 8،ص } 7 .
$$




 الألفاظ التي تُمع المعاني الوافية من غير نتص.





$$
\text { (1)-البيان و التبيين ،الجاحظ ،ج 2،ص } 244 .
$$

(2)-النكت في إعجاز القر آن ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القر آن ، للرمانين ، ص 70.



 المؤلفين ،رضا كحالة ، ج 5،ص 249.


$$
\text { تحيق :حمد بن الحسن بن إسماعيل ، ط1،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان ،1416هــ-1995م،ص } 11 .
$$



$$
\text { 1996م ، ج } 1 \text { ،ص } 29 .
$$




 في ضوء الأسلوبية و نظرية السياق ،حمد بر كات أبو علي ،ط1، دار وائل،الأردن ،2003م، ص 85.
 حصل تمام المعن ووضو حه فثمَّة يتحقق معنى الإيماز الذي ينفي أنْ يكون هنا هناكُ إنحالال بالمعنى.

 الإيماز؛ من تقليل الألفاظ ،و تكثير المعنى ،و ترك الإخلال بهما. و اللافت للنظر أن تقوم هذه التحديدات على نقاط جوهر هية هي: -الاقتصاد اللفظي ،و التكثيف المعنوي ،ر كنان أساسيان في بناء الكالام الموجز . -الإفصاح و الوضوح الدلالي مطلب رئيسي في تحقق معنى الإيماز . - تعقق المقصد و البغية ، و اقتصار الحقيقة على الإفهام ؛غاية و ضرورة في تعريف الإيماز . و لكن السؤ ال المشروع عو:هل القلة المقصودة في جملة تلك التحديدات ترجع إلى الظهور أمْ

 بنائه على اللفظ القليل و المعن الكثير؛بيث يُرجع في فهم المقصود إلى:لاقدرة المتكلم و المســـتمع على إدراك المتغيرات<"3.و و ذلك بالتعويل:》على ما تفجره الألفاظ من شحنات نفسية و دلالات
 مكونات النظم و طرائق التأليف《 (5).
(1)-المعجزة الكبرى القر آن -نزوله -كتابته-جمعه-إعجاز ه-جدله-علومه-تفسير ه-حكم الغناء به، عمد أبو زهرة،(د.م م)
دار الفكر العربي ،(د.ت) ، ص 284-285.

$$
\text { (2)-إعجاز القر آن ، الباقلاي ، ص } 268 .
$$

(3)-فلسفة البلاغة يين التقنية و التطرر ،رجاء عيد ،ط2، منشأة العارف ،الإسكندرية ،(د.ت)،ص 81.

$$
\text { (4)-المرجح نسس، ،ص } 84 .
$$

$$
\text { (5)- البديل المعوي من ظاهرة الـذف ،كريع حسين ناصح الـالدي ،ص } 72 .
$$

و إنّ المخاطب في كلٍ ذلك هو المقصود، و ليس العام و الخاص في استطاعته فهم الإشارات؛





 يكون التفصيل إيماز «(2).

و قد جاء الخدثون من علماء البلاغة بالتعر يف نفسه مع وجـــود الفـــارق في التعــبير دون الدلالة؛ تتلخص بملة أقوالمم عن الإمياز في التعبير عن المعاني الـــوفيرة بــاللفظ القليـــل شـــــرط الوضوح
 التعبيري؛من ذلك قول أحدهم أن الإيماز: \شحن للألفاظ بأكبر قدر من المعاين ولا يكفي بما تدل (1)-إحكام صنعة الككلام فُ فنون الثنر و مذاهبه في المشرق و الأندلس ،أبو القاسم بن عبد الهّ بن عبد الغنور الكادعي
 (2) - دراسات في الإعهاز اليباني ،عمد بر كات همدي أبر العلى ،ط1،دار وائل ،عمان ،2000،ص 52.



 الغموض الدلالي



 137. يخر ج من هنا التعريف: لغة العامة الاستهلاكية.
 دفاع عن البلاغة ،ص 105-106.و هنا التحديد يتوم على الماني الكئيرة الواضحة التيّ تين دلالاتًا الألفاظ السهلة.

عليه الألفاظ و التعابير من معنى حقيقي واضح الحدود في أذهان الناس ؛بل يستغل إلى أبعد حدود الاستغلال ظلال المعاني ،وما تبعث به العبارات إلى الذهن من صور و أفكار و مغاهيم ذات الأثر
 تتشعب إلى معان أخر يتحملها اللفظ بالتفسير و التأويل>1). و الملاحظ هنا أنَّ الإيماز م ميد بالقلة أو الكثرة من ناحتي اللفظ و المعن فقط؛ وإنَّما تعداهما إلى التر كيز على أثر المعاني و ظلال الألفاظ في النفوس وعملها في الأذهان.

 و كأنَّه نواة لكل ما يدور من معان و تفصيلات و ظلال المعاني «2(2). فقد أعطى هذا التعر يف البعد النفسي لالايجاز،والمعاين اليّ يتسع لها اللفظ إلى حدِّ التعبير عن
 السابقين؛إذ الاختز ان كما هو مبين في التعريف يراد به دلالة المفردة على معانٍ أكثر عمقا و أشد أثرا،وأمَّا مفهوم الإيماز عند البلاغيين هو التعبير عن المعاني الكثيرة الوافية بالألفاظ القليلة. وأمَّا علماء الأسلو بية(3)فالظاهر عندهم أن:ّا ا الإيماز صناعة تعبيرية،تتميز بالكثافة ،والتوازن و البعد عن الضبابية الدلالية.لكي تكون سهلة المأخذ،فوية التأتير في المتلقي،سريعة الانتشار علــى ساحة المقروء و الغفوظ ،وهذا التوجه الأسلوبي يرتكز على الجانب الاقتصادي في الأبنيــة ،ذات المضامين المشبعة بالدلالة المر كزة[...] إذ يعتمد أسلوب الإيماز التعــبيري، في بنائـــه الـــــارجي
 الدلالية على المستويين السطحي،و العميق عن طريق عدم التوازي (النقص و الزيادة) في ســـيـياق النص المنتج [...]،وتو جيهها إلى المتلقي الذي يتميز في دائرة الإيماز بالتمكن و الذكاء ،و القدرة



 رضا ،(د.م)،منشأة الععارف ،الإسكندرية ،(د.ت)،ص21.

العالية في التعامل مع النواتج الدلالية،و السرعة في اقتناص الشاهد ،و البديهة في إدراك العلاقــات البنائية،و الاعتماد على البوهر في إجراء الاستنباط ،و الاستنتاج.") ${ }^{\text {(1) }}$.


من الشروط تتمثل في:
1-الكثافة المعنوية و الوضوح الدلالي مطلب أساسي في تحقق الإيماز . 2-تيسير الفهمهو القدرة الاستيعابية للأفكار أساسه التر كيز علــى البنــاء الــــــارجي،والتكثيف المعنوي.
3-التأثير النفسي للإِياز في المتلقي يعتمد على الشرطين السابقين . 4-الإيماز توجه أسلوبي يعنى به الذكي، وأصحاب القدرات العالية من الـيا اللغو يين .
والذي يتبين لنا بعد هذا العرض أنّه لتحديد معنى الإيماز لابد فيه من مراعـــــاة هملــــة مـــنـ




 استوعب كل شروط الإيماز؛ > من قلة لفظ و غزارة المعاني ووضوح الغــرض و إثـــارة الـــنهن و توليد الفكر «)
وحاصل الأمر أنَّ الإيجاز سمة من سمات الأدب الرفيع البعيد عن اللغة الاستهالاكية، وأنســبـ قول غنتم به هذا المبحث وصف صاحب (التلخيص) للإيماز بقوله: ( باب رفيع المزلة،شـــامخ في الشرف؛بل هو أنف البلاغة الذي تعطس منه،وناها الذي تنتر عنه «(3).



$$
\text { 1408هـ--1988م ، ص } 471 .
$$

(3)-التلخيص يف علوم البلاغة ،الخطيب القزويين ،عقيت :عبد الرمان البرقوقي،ط2،دار الكتاب العربي ،بيروت

$$
\text { 1350هـ-1932م ، ص } 209 .
$$

المبحث الثالي:أقسام الإيجاز و فيه مطلبان:
المطلب الأول:آراء بعض العلماء وأْواع|الإيجاز .
المطلبالثاني:أضربالإيجاز وفيهثلاثةعناصر:
-العنصر الأول: إيجاز الحرف؛ قصروحذف.

- العنصر الثانيإليماز المفردة؛ قصروحذف.
-العنصر الثالث: اليماز الجملةوالجمل؛ قصروحذف.


## الططلبالأول

## آراء بِض العلماء 3أقسمام الإيجاز.

لقد عُرف أسلوب الإيماز منذ أملٍٍ بِيد،، و يكاد يطبق علماء البالاغة علـــى تقسـيـيمه إلم




 أو حشو. وسنعرض في هنا المطلب لآراء بعض العلماء لأقسام الإيكاز ،و نبين من خلالها أممّ النقاط التي اتفق عليها البالغيون ،و النقاط التي اختلفوا افيها.

وتكثير المعن من غير حذف «(3.

 ييين فيها بالاغة هذه الآية الكريعة ،و يعرض لإيكازها المعجز .
(1)-في إعجاز القر آن ،أممد غتار البرزة ، ص 471.
(2)- الثرجم نسـ، ، ص 471.




و أمَّا الوجه الثاين فهو:إيجاز الحذف و قد عرفه الرماني بقوله: >هو إسقاط كلمة للاجتـــز اء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكالام "(1).
فالرماني هذا التعريف لا يُجيز الحذف إلأَ بو جود دليل على الجزء المضمر من الكالام،و هـــذا

 النعيم الذي لا يشوبه التنغيص و التكدير «(2) وو يبين الإمام الرماني الغاية من هذا الحذف؛ ذلـــــك》"حتى تذهب النفس فيه كل مذهب <"3).
و يرى الرماين أنَّ إيماز القِصرَ »أغمض من الحذف و إن كان الحذف غامضا، للحاجة إلى العلم
بالمواضع اليت يصلح فيها من المواضع اليّ لا يصلح «(4).

كما عمد الرماين إلى تقسيم ثالث للإيباز فرَّعه إلى ثلاثة أوجه :
»الأول:سلوك الطريق الأقرب دون الأبعد . و الثالي:اعتماد الغرض دون ما تشعب.
و أمَّا الثالث:إظهار الفائدة .بما يستحسن دون ما يستقبح")
فالرماين هذا التقسيم الأخير يعطي البعد النغسي للإيماز؛ذلك أنَّ القسم الأول يعتمد علــى
 بيان المقصد في أحسن صورة من الكالام . هذا ،و تكاد جلُّ المؤلفات اليت جاءت بعد بعد كتابات الرماني ناقلة لما ورد عنه،و قد سار معظم علماء البالغة على التقسيم الأول الذي وضعه الرماني و اشتهر به (قِصَر و حذف) ،و منهم مـــــ بلغ به التقليد إلى حدّ اقتباس النكت البلاغية اليّ كانت عصارة أفكاره النيرة.
(1)-النكت في إعحاز القرآن، الرماني ،ص 71.

$$
\begin{aligned}
& \text { (2) - المصدر نفسه ، ص } 70 . \\
& \text { (3) - المصدر نفسه ،ص } 71 . \\
& \text { (4)- المصدر نفسه ،ص } 71 . \\
& \text { (5) -المصدر نفسه ،ص72 . }
\end{aligned}
$$

و لابن الأتير（ت637هـ）（1）رؤية أخرى في تقسيم الإيماز ؛إذ يرى أنَّ الإيماز ضر بان ：أمَّا
الأول فهو：＞إيياز ما لا يحذف منه شيء ،وهو على قسمين ：
1-ما ساوى لفظه معناه ،و يسمى إيباز التقدير (2)
 أ－ما دل لفظه على عتملات متعددة و لا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه، وفي عدقا ب－ما دل لفظه على عتملات متعددة ولا يمكن التعبير عنه همثل ألفاظه و في عدهُا بل يســـتحيل ذلكه ${ }^{(3)}$

و أمَّا الثاين فهو الإيماز بالحذف، وهو 》 ما يكذف منه المفرد و ابلجملة لدلالة فحوى الكالام علــى الحذوف و لا يكون فيما زاد معناه على لفظه《（4） يعوِّل ابن الأثير في تصنيفه لإِيكاز على بيان العلاقة الطردية بين اللفظ و المعن؛ فالقسم الأول هو الاختصار الحالي من الحذف و هو على وجهين ؛ وجه يتساوى فيه اللفظ و المعنى لا يز يد عليه


 لأنَّه يمتاج إلى فضل تأمل، وطول فكرة لخفاء ما يستدل عليه ولا يستنبط ذلك إلاًّ من رست قدمه （1）－هو：الحافظ ضياء الدين نصر الله بن محم بن عبد الكريع الشيباني ،الجزري ،ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب من



 للذهي ،ج 23،ص 72.
（2）－اصطلح ابن سنان الثفاجي على هذا الوجه－إياز التقدير－مصطلح الإشارة ،و عرفه بقوله ：》 ما دل لنظه على معناه
 （3）－الثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،ضياء الدين بن الأئير ، قدم له و حققه و شر هـه و و علق عليه ：أمد الحويف
 （4）－الالصدر نفسه ،ج 2، ص 81.

في ممارسة علم البيان، وصار له خليقة وملكة«(1) فههذا النوع من الإيباز لا يدر كه الناس جميعا ؛ إنَّما يختص فقط بأصحاب الملكات و علماء البيان.و أمّا القسم الثاني فإنَّه :>يتنبه له من غير كبير كلفة في استخر اجه لمكان الحذوف عنه." (2).فهذا الصنف أيسر على الفطنة و التنبه مـــن الأول لدلالة القرائن على المعن .

وذهب ابن سنان المفاجي في هذا الفن مذهبا آخر بتغريعه لدلالة الألفاظ على المعـــاني إلى
ثلاثة أضرب :
أحدهما: إيماز المساواة وهو : 》أنْ يكون المعن مساويا للفظ «(3)

و الثاين:أطلق عليه مصطلح التذييل وعرفه بقوله:》أنْ يكون اللفظ زائدا عـــن المعـــن و فاضــــا عنها<br>(4)
(1)- المثل السائر ،ابن الأثير، ج 2 ،ص 115.
$$
\text { (2)- المصدر نفسه ،ج } 2 \text { ،ص } 115 .
$$
(3)-سر الفصاحة ،ابن سنان الـفاجي ،ص 207. وقد أدر أدرج بعض علماء البلاغة مصطلح المساواة تحت عنوان إيباز التقدير

 و قد جعل بعض علماء البلاغة هذا الأسلوب البياني -المساواة- في مرتبة تتوسط الإيماز و الإطناب وهي بين بــيـين ،و في هذا المقام يقول أحمد مصطفى المراغي :لو اعلم أن علماء البيان افترقوا فرقتين منهم تثبت واسطة بين الإيماز ،وهي المساواة ،

 المساواة على الرأي الأول ،و إيكاز قصر :وهو ما يزيد معناه على لفظه ه.علوم الباغة و البيان و المعاين و البديع، (د.م)،دار

 المساواة مثبت عند بعض علماء البلاغة بعنوان ؛ إيهاز التقدير، فالخلاف بين الفرقتين في الاسم لا في المسميات. بيد أن المتأمـــلـ
 إفراط ولا تفر يط .و في هذا المضمار يقول عبد القادر عبد الجليل: پا إنّ غالبية النصوص المسجلة في ملف المساواة ينحسر ملدُ الصياغة فيها إلى دائرة الإيماز ،لا تحتويه من تكثيف مر كز .«.الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البالاغية،عبد القادر عبد البليــل،ص

و أمَّا الثالث فقد وسمه بالإشارة وعرفه بقوله: (همو أن يكون المعنى زائدا عن اللفظ،أو أنْ يكــون اللفظ القليل يدل على المعن الكثير دلالة واضحة ظاهرة «(1). ومَّا ينبغي بيانه،أنَّ تفريعات ابن سنان الحفاجي لا تختلف كثيرا عـــن تقســيمات الرمـــانـي وعلماء الباغة بصفة عامة!و هي طرق لأداء المعنى بثلاث صور .أمَّا الأول: فهو المســــاواة بيـيـث
 على المعاني الكثيرة الواضحة بالألفاظ القليلة.
 الكلم (2) ،وقال بعضهم إيباز البلاغة(3) ، وسماه آخرون بإبياز التضييق (4). و أطلق بعض البالغيين على إيماز القصر اسم :>المثل الكامل لجوامع الكلم«، (5). و نعته بعض علماء البالاغة بالإيماز الجامع (6) .











$$
\text { ط2،دار الملال ،يروت ،1991،ص } 53 .
$$






$$
\text { (5)- المعجزة الكبرى ،عمد أبو زهرة ، ص } 242 .
$$

(6)-معترك الأقران يُ إعجاز القرآن ، جملال الدين السيوطي ،ص 242 ، 224 .

 تصفية الألفاظ من الكدر و تخليصُها من الدرن «（1） و ارتضى صاحب（المصباح ）لنفسه تقسيما آخر للإيماز بقوله ：》 أمَّا الإيماز فعلى ثلاثة أضرب：
．الأول：سلوك طريق التضييق بكذف بعض الكالامام اليام ．الضرب الثاني ：سلوك طريق المساواة مع الاختصار الاري －الضرب الثالث ：أن يكون المعنى عندك خليقا ．مزيد البسط فنتر كه إلى البسط أخصر منه لتــونـي
نكتة كالاحتراز عن الإملال «(2).
 للإيجاز الذي سطره الإمام الرماني في النكت؛ و أمَّا التباين بين هذه التفر يعات في الأسماء فقــط لا
 الإيماز ثلاثة أصناف؛ و سمَّوه بإيماز القَصرْ، وحدُّوه بقولم：پا إيماز يعتمد على ضم البِملة المثبتــة إلى الجمملة المنفية ،و استخراج جملة ثالثة مثبتة منفية بطريق القَصرْ «（3）．و قد عُلَّ هذا الأســـلوب البلاغي من أنواع الإيماز؛ لأنَّه أسلوب：》يكمع جملتين متنافرتين في جملة واحدة）《（4）؛بيث يكون

（1）－النكت في إعحاز القرآن، للرماني، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 73.

 （د．ت）،ص 45 و ما بعدها．
（3）－دراسات بالاغية：بلاغة الكلمة و البملة و البمل،منير سلطان ،（د．م）، منشأة المعارف،الإسكندرية، 1988．ص 194. （4）－المرجع نسنه ،ص 194.





فالإيماز هذه الصورة هو: عبارة عن أسلوب يكصل به الاختصار في الكالام عن طريق الجمع بين الخبر المنفي و المثبت، وبين إيهاز الحذف. و القَصْر في الاصطلاح كما جاء في (التعريفات) هو: 》"تخصيص شــيء بشـــيء و حَصْــره . ${ }^{\text {(1) }}$
و مثال ذلك قوله تعالِ عمران:144] فقَصرت هنا الرسالة على عمد -صلى اللّا عليه و سلم - لا يتعداها إلى غيرها من الشمائل الغمدية الأخرى.و هي :(آبرز صفاته و أجلاها و بؤرة النور في شخصيته الكريمة،|(2).
 مراتب كثيرة ؛لأنَّه: لاقد يبدو الكلام لأول وهلة ليس فيه شيء من الإيماز،ولكنكا حيثما تتأملـــهـ وتعي طريقة نظمه و تدرك أسرار تر كيبه ، لا تتردد في الـكم عليه من قبيل الإيماز)" (3)


 -مثلا- مَسُوقًا دائما لغرض الاختصار ؛بل قد يأتي لأغراض بلاغية أخرى أخرى.
 القِصَركإنَّما اقتصرت دراسته على إيماز المذف و اصطلح عليه اسم الاختصار و عرَّفـــه بقولــــه: »الاختصار هو الاقتصار على ما يدل على الغرض ،مع حذف أو إضمار [.... دلالة عليه مناف لغرض وضع الكالام من الإفادة و الإفهام و فائدة اللذف تقليل الكلام،و تقريب




(1)- التعر يفات ،علي البرج ايلي ، ص 56.
(2)-بالاغة الككمة ،منير سلطان ، ص 202.



معانيه من الإفهام «＂${ }^{(1) . و ~ خ ل ا ص ة ~ ا ل ت ع ر ي ف ~ ا ٔ ن َ ّ ~ ا ل ا خ ت ص ا ر ~ ه و: د ل ا ل ة ~ ا ل ك ا ل ا م ~ ع ل ى ~ ا ل م ع ـ ـ ـ ن ~ ل و ج ـ ـ ـ و د ~}$
حذف．
هذا،و قد قسَّم العز بن عبد السلام الحذف إلى تسعة عشر نوعا؛ مثثلا بذلك لكلِّ نوع منـــهـ بأمثلة قر آنية（2）．

ولقد أفرد الإمام السيوطي（ت：911هــ）（3）بابا لهذا الفن ،و اعتبر الإيباز قسمان؛ قسم سماه：الإيماز الخنالي من الحذف و قسَّمه إلى ثلاثة ألوان：الأول ：إيماز قِصَر و حلَّه بقوله：》هـــو أنْ
 المنطو قه（5）

و أمَّا الثالث ：فهو الإيماز الجلامع ،و هو ：》أن يمتوي اللفظ على معان متعددة «（6） و أمَّا القسم الثاين من الإيجاز ：فهو 》إيباز الحذف：وعدَّد له أربعة أنواع هي كالتالي：
1-الاقتطاع:و هو حذف بعض حروف الكلمة

2－الا كتفاء ：بأن يقتضي المقام ذكر شيئيين بينهما تلازم و ارتباط ،فيكتفي بإحداهما عن الآخغــــ لنكتة

3－الاحتباك：و هو حذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ،ومن الثاين ما أثبت نظيره في الأول
（1）－الإشارة إلم الإيماز في بعض أنواع البحاز ،العز بن عبد السلام ،ص 11. （2）－ينظر ：المصدر نفسه ،ص من 11 إلى ص 37.


 وعكف على التصنيف．ووافته المنية سنة 911هــ ـ أشهر مؤلفاته：الإتقان في علوم القرآن؛ الدر المنثور في التغسير بالمأثور، تنوير الحو الك في شرح موطأ الإمام مالك، طبقات الحفاظ،طبقات المفسرين، الأثباه والنظائر،،بغية الوعاة في طبقات اللغو يين
 （4）－معترك الأقر ان في إعجاز القر آن ،السيوطي ، ص 223.
4-الاختز ال: بـذف الكلمة اسما أو فعلا، أو حرفا أو أكثر <> (1).
 البلاغة بالمساواة، و القسم الثاني منه إيماز الحذف، أمّا الثالث فهو إيماز القِصرَ المشهور اصطلاحه و تعريفه في كتب البلاغة،و المتفق عليه.
 الإيماز من وجهته ؛فليس الإيماز عنده كما ورد ين كتب البلاغيين و المفسرين؛ لألَّهُ يتضمن عندهر الإيماز بالحذف،وليست غاية الباحث السير على التقسيم نفسه ،و إنَّما تفرد بنظر وته ورأين أيه الخاص؛


 جميع المواضيع القر آنية «(2).
و إنَّنا لنجد صاحب هذه النظرة متفرد الرأي باعتبار الاختز ان بوصغه مصطلحا بلاغيا يختص بالمعاين اليت تدخرها المفردة، و يباين بذلك سلفه من حيث دقة الاصطلاح و بعد النظر باعتبــار
 صاحب الكتاب لأنواع الاختز ان أنَّهِ يسوق أمثلة سابقيه في مبحث الإيماز بقسميه.
و الاختز ان كما ورد في (جماليات المفردة) على ثلاثة أنواع:

النوع الأول:» الاختزان في الصيغة:و تعني بيان أهمية الصيغة :صرفية و غير صرفية مَّا يُغــين







 (3)-المرجع نسهس ،أمد ياسوف، ص 275-276.
»وولاشك أن الإيماز الذي تَأَّكَى هنا من الصيغة يناسب نبرة الغضب و التمرد التي تتطلـــب قلـــة
 لَنْ يتبع الشيطان و أتباعه «(1).


 الأعيْنُ وَأَنْمُمْ فِيهَا خَالِدُونَ من نساء وطعام شراب و خُخْرة ،و صيغة التعميم تـُدلٌ على إفساح الجال للخَيال،و تصوِّر ما قا قد يَخْطِر على النفس و ما ترتاح إليه العين،(3).
وأمَّا الضرب الأخير من الاختزان فهو: پا مفردات الإعجاز العلمي:ويقصد به مواءمة المفردة


 [الحجر : 22]".ورد في كتاب(جماليات المفردة) في تفسير هذه الآية قول صاحبه: „(المفسر القديم


 ضَمّ السَّحابة إلى سحابة أخرى «) «(4). تختلف نظرة أحمد ياسوف عن غيره ،لأنَّ نظرة القدماء هي عبارة عن تفسير لغوي يقف عند حلود المفردة من حيث وجودها و دقتها المعنوية ،وأمَّا نظرة الباحث صاحب (جما القر آنية) فهي نظرة علمية ،وتفسيره علمي يعتمد على تفسير الظاهرة طبيعيا و علميا كما تحدث . (1)-جماليات المفردة القر آنية ،أمد ياسوف ، ص 276-277.

$$
\begin{aligned}
& \text { (2)-المرحع نسهه ، ص } 277 . \\
& \text { (3)-الالرحع نسهه ، ص } 277 . \\
& \text { (4)-المرجع نسه، ،ص 281-282. }
\end{aligned}
$$


العموم، و إياز المذف.





استثناء لأي واحدة منها،(2).

و يضيف صاحب(إعحاز القرآن ) أنَّ الإياز في الأنعال يتحقت: لابعموم المعن و شورل الدلالة

 والسياق.
وأمًا النوع الثاني منه:فهو إياز المذف، الذي يُعُدُّ من أشهر الأنواع تعارفا بين علماء البلاغة،




 أضمر بين ثنايا الكالام «(6) . (1) (1)-ين إعجاز القرآن ،أمد غتار البرزة ،ص472.

|  | (2)- المرحع نفسه، هص 472 |
| :---: | :---: |
|  | (3)-(ال-1) |
|  | (4)-(المرحع نسه،هص 476 |
|  | (5)-المرحع نسه، ،(4) 477. |
|  | (6)-(المرحع نسه، ،(4) 477. |

و بعد ،فهذه جملة الآراء المختلفة لعلماء البلاغة في أقسام الإيماز،عرضنا أهمها عرضا سريعا ابتغاء تصور ها في إطار عام شامل وملِّم.
و مهما يكن من اختلاف وجهات النظر بين البالايين في تقسيم الإيماز ،إلاَّأَنَّا رأينــا أنَّ


 فن تعبيري اعتمده الأسلوب القر آني في مواضيع غختلفة تحقيقا لأغراض متنوعة .
و انطالاقا من تقسيمات علماء البلاغة للإيماز بنينا تقسيمنا لإِيماز على الشكل الآتي؛ إييـــاز الحرف و المفردة،و الجملة و الجُملم.

# المطلب الثالين 

أضرب الإيجاز .

يكاد يمَمع عامَّة الباحثين من علماء البلاغة على تقسيم الإيماز إلى نوعين؛ قِصرَ و حذف. و سنعرض في هذا المطلب لأضرب الإيماز بعد استقرائنا لجملة آراء العلماء في أقســـام الإيمـــاز؛
 البلانب الشكلي و الجانب الدلالي للتر كيب. و تقسيمنا للإيهاز كالتالي :
1-إيهاز الحرف:وهو نوعان؛ قِصَر و حذف. 2-إيهاز المفردة: وهو صنفان؛ قِصرَ و حذف.
3-إيكاز الجمملة و ابلُمل:و هو هو قسمان؛ قِصَر و حذف.

 الجَبَلِ أَعْاهُ المُحَدَّدُ هـ (1)

 . ${ }^{(4)}$
(1)-القاموس الييط ،الفيروز زآبادي ، ص 366.

$$
\text { (3)-(2)-التعرير نفسات ،البرجاين ،ص } 27 .
$$

و إيماز الحرف قسمان：قِصرَ و حذف، أمَّا الأول منه：فهو تيز الحرف بأداء معن خاص؛ من
 معنوية تقرب ذلك المعن من ذهن السامع،＂（2）ويبرز دور الحرف في القر آن الكريع في بناء الكلمة اليت تربط بدورها الآية و الآيات．و في هذا المضمار يقول الإمام الرافعي ：》فالمرف الواحد مــــنـ القر آن معجز في موضعه ،لأنَّه يسسك الكلمة اليت هو فيها ليمسك هِا الآية و الآيات الكثيرة،）（3）．
كما يسهم: » في تحديد دلالة السياق《(4).


 تلك الحروف توحي بمعان مقصودة．فقد جاء في تفسير القر آن العظيم أننّ 》معانيها في أنفسها《＂）． و لقد تصدرت هذه الأحرف تسعًا وعشرين سورة؛ وهي مــن أبــرز وجــــــه الإعجـــاز

 من البشر أنْ ينسج على منو اله أو يكاكيه．
（1）－البديل المعنوي من ظاهرة الـذف ،كريم حسين ناصح الخالدي ،ص 43.

$$
\text { (2)-المرجع نسسه ، ص } 44 .
$$

（3）－إعجاز القرآن و البا（غة النبوية ،مصطنى صادق الرافني ،ص 158
 الر سالة بيروت ،1417هـ－1996م ،ص（ش）من التمهيد ．

$$
\begin{aligned}
& \text { (6)- تنسير القرآن المظيم، ابن كيّر، 1، 1،ص } 158 \\
& \text { (7)-الالصدر نفسه ،ج 1، ص } 160 .
\end{aligned}
$$

（8）－إرشاد العقل السليم الم مزايا الكتاب الكركم ،أبو السعود ،عمد بن حمد بن مصطفى العمادي ،ج1، ص 18.

والحروف المقطعة يبرز فيها إيباز الحرف بوضوح؛ لأنَّها عبارة عن:»رموز اقتضبت من ككّم

$$
\begin{aligned}
& \text { أو جُمل؛ فكانت أسراراً يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة" (1). } \\
& \text { و مبن هذه الحروف خمسة أسس: }
\end{aligned}
$$

بعضها أحادي التر كيب مثل: ص ،ق، ن.
و الآخر ثنائي البناء غو :طس،يس ،حم.
و بعضها ثلاثي :ألم ، ألر، طسم .
ووجهه آخر رباعي:ألمص ، ألمر.
و ضرب منها مبين على خمسة أحرف :مثل كهيعص ،حم عسق.
و لا شك أن الحروف المقطعة من الرموز اللغوية الدقيقة ،أحكمت أوضاعها؛ سيقت مـــن أجل أداء مهام بلاغية ،ونكت بيانية ؛ولتحقيق دلالات سامية عظيمة المقصد وهي: >من الأسرار
 المعارضة<"(3)،و هي بذلك من أوجه الإعجاز القر آني الي حيَّرت العرب .


ألفت التصانيف العظيمة في فن الحروف و معانيها (4).

و سميت بحرو ف المعاني؛ لأنَّها تعمل على:»إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء، أو لدلالتها على المعن") (5) نأخذ مثالا لذلك حرف النفي (لن) اليت تستخدم للنصب و النني و الاستقبال، وهـــي
أبلغ حروف النفي .

و لحرف النفي (لن) دلالات متنوعة تأتي تبعا للسياق الذي ترد فيه؛ ومن أبرز دلالاتًا:
(1)-التحرير و التنوير،عمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي ،ط1،مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،لبنان ،1420هــــ

2000م ،ج1 ، ص 54.
(2)-الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي ،ص 239 ، 230 ،
(3)-التحرير و التنوير، عممد الطاهر بن عاشور ، ج1 ج1 ، ص 54.
 الزجاج ،و معجم حروف المعاين ،أمد بميل شامي.و غيرها كثير .
(5)- معجم حروف المعاني ،عمد حسن الشريف ،ج1 ،ص (ق) من التمهيد.

 جاءت:„لنفي التأبيد في المستقبل.أي: ولن تفعلوا ذلك أبدًا هذا القرآن لا يعارض بعثله أبد الآبدين
 هو مبين في التعليق السابق أفادت النني المطلق ،و الاستحالة الكلية للإتيان .عثل القر آن على امتداد الزمن.


اليوم>(3) .

 تكنيهم الموت ليس على الوجه المعتاد عند البشر من كراهة الموت ما دام المرء بعافية بل هم بتحاوزوا
 الحياة من قبل اليهود جيء (بلَن): 》زيادة في وصفهم بالأحرصية المتجاوزة الحدّ《" (6).
(1)-معحم حروف الماني ،عمد حسن الشريف ،ج 2، ص944.

$$
\text { (2)-تنسير القر آن العظميم،ابن كثير ، ج1،ص } 199 .
$$




 تفسير القر آن وغيرها. ينظ: الأعلام ،الزر كلي ج6،ص147 14.


$$
\text { (6)-المصدر نفس ، ،ج 1، ص } 393 \text {. }
$$

و من أحرف المعاني اليَ تتسع لها المعاني و تبسط لها الدلالات حرف البر (على) الدال معناه

 و لحرف الجر (على) دلالات كثيرة ترجع إلى المقام الذي ترد فيه،و من أبرز معانيه:




 177] أي: مع حبه.
 دخلوا عنده.
 [ (القصص:15] " ${ }^{\text {(2) }}$







 (1) -معحم حروف المالي ،عمد حسين الشريف ،ج 2 ،ص 2 ، 641.
(2)-المربع نسسه ،ج2 ،ص 635-636.

$$
\text { (3)-البديل المنوي من ظاهرة المذف ،ناصح الانالدي ،ص } 108 .
$$


 مفهوما من دلالة (بل) الذي يوحي أن ما بعده كام آخر غير ما كانوا يتكلمون بهس (1). وقد ينوب الحرف بدلالته -فين بعض المواضع- عن الفعل،نَو قوله تعالى: الْوَّإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ
 يوحي بمعن الفعل( أرسلنا).و تقدير الكلام:»وأرسلنا إلى عاد أنخاهم هوداً《(2)؛فدلالة حرف الجر



$$
\text { [الأعراف: } 73 \text { ]. }
$$

هذا، و إنّ للحرف القرآني دلالات متشعبة؛ تلتزم بتحقيقها في كلِّ مقام يتطلبه التعبير. و أمَّا اللون الثالي فهو؛ إيجاز الحرف بالحذف الحـو

 على ذلك كثيرة و أكثر من أن تصصى،والأفعال الحمسة علامة النصب فيها حذف النون نو قوله
 النون،ومثله قوله تعالى: لُمْنْ يَضُرُو كُمْ إلا أَذْى نفسه في حال الجزم كقوله تعالى: لإِفَنْ كَمْ تَعْعُورا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-البديل المعنوي من ظاهرة الـذف ،ناصح الخالدي ،ص } 108 . \\
& \text { (2)- التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج7،ص } 154 . \\
& \text { (3)- المصدر نفسه ، ج7،ص } 154 .
\end{aligned}
$$

(4)-ويكون الحذف بوصفه علامة للجزم في الفعل المعتل كما في الأفعال الخمسة،سواء كان الفعل المعتل الآخر حرفه الألف







كما أنَّ المذف في القر آن الكريع أسلوب يستغني به التعبير القر آني عن الزوائد ؛بيث يشــــكل

 القاهر الجر جاني: (هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنَّك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكـــــــــن إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبنه، (1). فمقصود الجر جاين من هذا النص أنْ المذف في القر آن الكريه،بليغ ،لطيف الإشارة ،ســـاحر بيانه وهو إلى جانب ذلك ضرورة بيانية ،تأتي معه فصاحة الكالام ،و زيادة الفائـــدة.و في هـــــا السكوت نطق بالأسرار والنكت البلاغية،و تمام للمعاين .وهو إلى جانب ذلك أسلوب:٪ تقتضيه حكمة البيان ،فحين يعمد إلى حذف فضول الككام وزوائده ،و الاستغناء عن الكثير بالقليل،فلكي يساق الكلام في صورة نقية وافية تؤدي المعنى كاملا دون غموض أو إكهام《(2) فالحذف-كما هو مبين في النص- بوصفه أسلوبا بلاغيا دقيقا:>لا يلغي دور المتلقي في العمليـــة
 بالاعتماد على: 》المذكور و القرائن الموجودة واليت تتطلب التريث و التدقيق و الفطنة)"5) وللحذف أدلة توجه المتلقي إلى معرفة البزء المستغنى عنه، والي يمصل هِا تمام المعن،، و إيماز
العبارة(6).
(1)-دلائل الإعجاز ، عبد القاهر البرجاين ،ص 112.
 (3)-الأسلوبية و ثالثيّة الدوائر الباغية ،عبد القادر عبد البليل ،1 ص 282. (4)-(المرجع نسن، ،ص 283.




 نسلم سلاما ،قال عليكم السلام أتمت قرم منكرون «.. =

ومن أمثلة الحروف اليت حذفت لغاية بلاغية تتجاوز الضرورة النحوية؛ حرف (الياء) المسقطة

 يسري و إنما يسرى فيه نقص منه حرف«"(1)إذنججاء حذف حرف (الياء) في هذا المقام لتوجيــهـ فهم المُنى الصحيح من الإسراء .و أمَّا الـكمة المعنوية فهي من جهتين: „جهة الساري وما يقـــعـع السرى فيه ،فأمّأمّا من جهة الساري فانتسامهـم ليلة النغر إلى بكاور وراجع إلى بالاده ، فأثــــير إلى الجاورين بالحذف حثاً على ذلك لما فيه من جلالة المسالك ، فكان ليل وصالهم ما انتضى كله فهم

 وقع فيه السرى فلإشارة إلى طوله تارة وقصره أخرى ، فالمذف إشارة إلى القصــير والإلثــــات إشارة إلى الطويل بما وقع من تُام سراه وما وقع للسارين فيه من قيام وصف الأقدم بين يدي الملك
 [ النحل :30] فدلّ النعل الذي سبق على الفعل المقدر، و تقدير الكالحم:قالوا أنزل ألم خيرا .









379، وص 388.
(1)-البرهان في علوم القر آن ،السيوطي ،ج 1 ، 1 ، 107.
 آياته و أحاديثه ووضع حواثيه :عبد الرزاق غالب الههدي،ط1،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ج 9 ، ص 416.

و قد يیذف الحرف من باب تسهيل النطق (1) نَو قوله تعالى : يَا ئَخْتَ هَارُونَ مَا كَـــانَ




 أعلم العلماء وأكرم الأسخياء ،[...]فلا يتوهّم أن يكون المعنى : الله أعلم الضّالّيّن عن ســبيله،أي


 أي أقوى المهتدين علماً ، لأنَّ الاهتداء من العلمه(3) كما يَنح إلى حذف الحرف في القر آن الكريع قصد المبالغة كقوله تعالى: الِّا وَلَّ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ

 وأوقعه على العقدة اليّ هي من آثاره ولا تتحقق بدونه فكأنه قال : ولا تعزموا على النكاح باقين

(1)--ينظر :الإتقان في علوم القر آن ،السيوطي،ج 2،ص 635.

$$
\text { (2)- الصدر نفسه،ج 2،ص } 635 .
$$

$$
\text { (3)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ، ج } 5 \text { ،ص } 99 .
$$





 بأشعار البقاعي ه. و غير ها.ينظر: الأعلام للزر كلي،ج1، 56 56،ومحم المؤلفين،عمر رضا كحالة ، ج1،ص 71.

عن العقد بطريق الأولى" (1) فحذف حرف الجر (على) في هذا المقام لتشديد المنــع و المبالغــــة في النهي عن العقد .
وقد يكون لحذف الحرف في القرآن الكريع دور في التصوير الفي(2).ومن ذلك حذف همزة


 15]،أسقطت الهمزة ؛إذ الأصل: 》أمثل ابلجنة《(3)، وأمَّا سرّ حذف ألف الإنكار في هــــذا المقــام كما جاء في (الكشاف) هو: ٪ زيادة تصوير لمكابرة من يسوِّي بين المتمسك بالبينة و التابع لهواه، وأنه .عمزلة من يثبت التسوية بين الجنة اليت بتري فيها تلك الأهار،وبين النار التي يســــى أهلــــــا الحميم")

 تفطن الإمام البقاعي للغرض المعنوي هذا الإضمار بقوله: „ولما كان ما تضمنه هذا التقسيم أمـــراً عظيماً و خطباً جسيماً ، اقتضى عظيم تشوف النفس و شديد شوقها لعلم ما سبب عنه ، فاقتضى ذلك حذف النون من( كان) إيمازاً في الكالام للإسراع بالإيقاف على المراد والإبـــلاع غ في نفـــي الكون على أعلى الوجوه فقال : (تك) أي في حالة من الأحوال (في مرية )والمرية : الشك مـــع ظهور الدلالة للتهمة - قاله الرماني (مُا يعبل هؤلاءء ) أي لا تفعل فعل من هـــو في مريـــة بـــأن تضطرب من أجل ما يعبدون مواظبين على عبادهـم بحددين ذلك في كل حي فتنجع نفســــك في

$$
\text { (1)- نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ،البقاعي ،ج } 1 \text { ، } 364 .
$$

(2) -التصوير الفي كما يعرفه سيد قطب: (اهو الأداة المضضلة في أسلوب القر آن ،فهو يعبر بالصورة الخسة المتخيلة عن المعنى الذهني و الحالة النفسية و عن الحادث الخسوس و المشهد المنظور وعن النموذج الإنساني و الطبيعة البشرية ،ثم يرتقي بالصورة
 و إذا النموذج الإنساين شاخص حيّ و إذا الطبيعة البشرية بسسّمة مرئية ،فأما اللوادث و المشاهد و القصص و المناظر فيراها شاخصة حاضرة فيها الحياة و فيها الحر كة «.التصوير الفي في القر آن ، سيد قطب ،ص 36.
 حسن أممد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،1407هــ - 1987م ،ج6 ، 324 (4)- الصصر نفسه،ج6 ، ص 324.

إرادة مبادرةم إلم امتثال الأو امر في التزو ع عن ذلك بالكف عن مكاشفتهم بغائظ الإنذار والطلب
لإجابة مقتر حاقم رجاء الازدجار<"1).
 الْمُشْرُ كِينَ الكمال لإبر اهيم عليه السلام ، و كانت الأوصاف الثبوتية قريبة المأخذ سر يعة الوصول إلى الفهمم ، وأتى بعدها وصف سلبي بكملة ، حذف نون (يكن) منها إيهازاً وتقر يباً للفهم تخفيفاً عليه وحفظاً
 وجوه النفي لا ينسب إليه شيء منه ولو قل ، فقيل : (و مل يك) ولما كانوا مشر كين هم و كثير من أسلافهم قبح عليهم ذلك بأن أعظم من يعتقدون عظمته من آبائهم ليس من ذلك القبيل ، فقال تعالى : (من المشر كين) الو اقفين مع الموى《" ${ }^{\text {(2). }}$ وبناء على ما تقدم نقول إنّ الحرف في الذكر الحكيم يكذف من الكلمة أو مــــن التر كيــب
 إلى الصنعة النحوية،و إمَّا لضرورة بيانية يستدعيها المقام.

سياقات متفرقة من التر كيب القر آين.
ثانيا: إيجاز المفردة.
 في بناء المملة و الجمل،و العنصر اللغوي الجوهري في بناء النص ،سواء كانـــت فنـــلا أو اســــا، وبذلك يخرج الحرف .
وللمفردة القر آنية -فعلا أم اسما - خصائص تيزها عا عن غيرها .ولا دور هام في >إيصال المعنى

(4)-بالغة الكلمة و الجملة و الجمل ،منير سلطان ،ص 50.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) -نظم الدرر ،البقاعي ،ج 4،ص } 205 . \\
& \text { (2)-(الالندر نفسه ،ج 5،ص } 11 . \\
& \text { (3)-التعريفات ،الجرجاني ،ص } 60 .
\end{aligned}
$$

مصطلح الترادف في القرآن الكريع ؛إذ كل كلمة منه：》إتمل معنى جديدا ،و لما بين الكلمات من
 بل للمفردة القر آنية قيمة فنية عالية تكسبها أبعادا جمالية لما لما من：＞اتساع دلالتها لما لا تـتسع لـــهـ عادة دلالات الكلمات الأخرى «（2）هذا ،و إنّ للمغردة القر آنية دورا في التصوير الفن؛؛ إذ المــــردة القر آنية ليست بعرد رمز لغوي يختص بأداء المعن بدقة فقط؛و إنّما هي：》مصدر صورة لما أبعــاد و ظلال و حياة «（3）．و هي في الوقت ذاته 》أداة لتصوير المعاني،و نقلها من نفس المتكلم إلى نفس السامع＂（4）؛ إذ تعمل على نقل المعاني النفسية من الباث إلى المتلقي على ساحة مــن：：»الشـــفافية و الوضوح و الدقة و التأثير البليغ «（5）

إيجاز المفردة بالقِصرَ ：
للمفردة في القرآن الكريع أهمية بالغة، ودور بلاغي مهم،لما تحمله مــن خصــــائص الدقـــة
والوضوح و القدرة على إيصال المعاني.

 تُوعَدُونَ أو عددت دلالاقا ما أمكن إحصاؤها ．يقول الثعابي（ت：429هـ）（6）في شأهنا：＞ااستقاموا كلمـــة واحدة تفصح عن الطاعات كلها في الائتمار،و الانزجار ．وذلك لو أن إنسانا أطاع الله ســبـحانه （1）－بالاغة الكلمة و الجملة و الجمل ،منير سلطان ،ص 47. （3）－（المرجع نفسه ،ص 45.
（3）－المرجع نفسه ،ص 50.
（4）－المرجع نفسه ،ص 50.
（5）－المرجع نفسه ،ص 50.
 فنسب إلى مهتته ．اشتغل بدراسة الأدب و التاريخ ．فصار من أئمة اللغة و الأدب．تويف سنة 429هــ ．له تصانيف كثيرة منها：يتيمة الدهر في ماسن أهل العصر ،فقه اللغة و سر العر بية ،سحر البلاغة وسر البراعة ،طبقات الملوك ،الإعجاز والإيماز وغيرها ．ينظر ：الأعلام ،للز ركلي ، ج 4،ص 163．و معجم المؤلنين ، رضا كحالة ، ج 6،ص 189.

مائة سنة ثم سرق حبة واحدة لخرج بسرقتها عن حد الاستقامة< (1) ؛فالاستقامة كما هو مــبين تعين الامتثال لأوامر الله جميعها والانتهاء عن نواهيه كلها. كما أنَّها: 》اتشمل التوحيـــد وتشـــــلـ الثبات عليه والعملَ .ما يستدعيه> (2) .فهذه المعاين الواسعة اليَ تشمل معنى التو حيد .مغهومه الواسع و أر كانه ،و الطاعات على رحابتها ،و الأوامر و النواهي جميعها أحاطت هـا كلمة واحدة و هي لفظة (استقاموا ).
و الأسلوب القر آني دقيق في اصطفاء ألفاظه،فإذا انتقى اللفظة نكرة، كــــان ذلــــك لســـبب

 في منتهى الإيجاز البلاغي،إذ تعبّر عن:» السكون التام لكل شـــيء ،ســــكون يســـود الأمــــاكن
 وردت مغردة (الأمن) معرفة في قوله تعالى : أُولَئَكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وعن إيباز هذه الكلمة في هذا الموضع يبرز الثعالبي دلالات هذه اللفظة بقوله :»فـــالأمن كلمــــة
 والحزن المكروه الأعظم كما تقدم ذكره. فإذا نالوا الأمن بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم وارتفـــع بارتفاعه المكروه وحصل السرور المبوب<(4) .لقد أوحت كلمة (الأمن) في سياق هذه الآية .مععى الثبات على أسباب السعادة ،وذهاب المكاره الجالبة للأحزان. ومن أوجه إيماز المفردة بالقِصَر إيثار التعبير القر آين لكلمات ذات وقع و مغزى كما في قوله
 فَضْال مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا معىن؛لأن كلمة »يبتغون دون يبغون أو يريدون أو ير جون أو يلتمسون، تحمل معنى يشع بتواضع النغس فيما تلتمسه من خالقها،مدينة لرهـا و فضله،خاضعة بلمبروته و عظمته.ولذلك كانت لفظة
(1)-إإيماز و الإعجاز ،الثعالي ، ط2،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان،1403هــ-1983 ،15 ،ص 10-11. (2)-تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،ج 5 ،ص ، 157.
(3)-روائع الإعجاز في القصص القرآني، عمود السيد حسن ، ص 35. (4)-الإعجاز و الإيماز ،الثعابي ،ص 05.

يبتغون المختارة لنقل حقيقة روح ونفس الرسول و أصحابه<< (1)، هذه المعاني الرو حانية و المشاعر الإيمانية الصافية التي يتحلى هـا الرسول الكريع و أصحابه أتت على استحضارها لفظة (يبتغون). كما أنَّ في تضعيف اللكلمة القر آنية ،دلالة خاصة ،وتصوير مقصود،نو قوله تعـــالى: وَإذ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُذِبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَكِكُمْ


حدث ،و ضعف عينه للدلالة على كثرة ما حدث من القتل في أبناء إسرائيل يومئذ «(2). ونظير ذلك قوله تعالى : يُّا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْمُمْ إِلَى
 الجسم المثّاقل ، يرفعه الرافعون في جهد ،فيسقط من أيديهم في ثقل .إنّ في هذه الكلمة (طنّا) على الأقل من الأثقال «) ${ }^{\text {(3) }}$
كما تُعْن بعض الألفاظ القوية بتصوير أهوال يوم القيامة (4)، كقوله تعالى:

 [الزلزلة: 1 ، 2 2]
ولا ريب أنَّ للمفردة القر آنية قيمة فنية رائعة، ووظيفة اختيرت لأجلها لإيصال المعنى بشكل
دقيق و شامل، تنفذ دلالاهًا بصفائها إلى القلب فيجد نصيبه من الإمتاع و الراحة النفسية.


 (يصطرخون ) بقوله: >يخيل إليك جرسها الغليظ،غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكان ،
(1)(1)-الإعجاز الفني في القر آن ،عمر السلامي ،ص 78. 78. (2)-بالغة الكلمة و الجملة و الجمل ،منير سلطان ،ص 48. (3)- التصوير الفي في القر آن ،سيد قطب ،ص 91.
(4)-لمز يد من التفصيل ينظر :كتاب٪ مشاهد القيامة《 ، سيد قطب.فقد أحصى سيد قطب فيه كلّ أهوال القيامة في القر آن الكريع ،واستقصى كل مشاهدها
(5)-في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج1،ص 146

المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخنشنة ؛كما تلقي إليك ظلّ الإهمال لفذا الاصطراخ الذي لا
 يصطرخون<1 (1)،و إلى جانب ذلك تلوح هذه اللفظة بظالالها إلى: 》الحالة النفسية الـــيّ يســـودها صياح و صراخْ و استغاثة و تضرع [...]و تصور ما فيها من قوة في الانفعال و التحسر"، (2).
 طَرْفٍ خَفِيٍ " [الشورى : 45 ].يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية :" وهم يعرضون منكسي الأبصار، لا يرفعون أعينهم من الذل والعار (ينظرون من طرف خفي)..ومي صـــورة شاخصـــة ذليلة<)

 (يئوس) و (قنوط) المختارة في هذا المقام لما دلالاتا و أثرها ها الماص في التعبير عن طبيعــة الــنـنس البشرية في تقلبها بين الحالين؛حال السعة و الضيق.يقول سيد قطب عن دور هاتين اللفظــتين في التصوير الفي: > إنَّه رسم دقيق صادق للنفس البشرية ، التي لا هُتدي هِدى الله ، فتستقيم علــى
 بالسراء ، وجزعها من الضراء «/ (4).
 اختار التعبير كلمة (حياة) نكرة لتحقيق معنن:> حرص هؤلاء الناس على مطلق الحياة يعيثــــونا
 الجر جان: >إذا أنت راجعت نفسك، وأذكيت حسك وجدت لمذا التنكير، وأن قيل (على حياة)
 وتخرج عن الأريیية والأنس إلى خلافهما. والسبب في ذلك أن المعن على الازدياد من الحيــاة لا لا لا لا
(1)-التصوير الفي يُ القر آن ، ،سيد قطب ، ص 92.


$$
\text { (3)-في ظالد القرَّن ،سيد قطب ،ج 6، ص } 336 .
$$

$$
\text { (4)-|الصدر نسس،،ج 6، ص } 330 .
$$

الحياة من أصلها وذلك لا يحرص عليه إلا الحيُّ. فأما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة ولا على غيرها. وإذا كان كذلك صار كأنه قيل: ولتجدفم أحرص الناس، ولو عاشوا ما عاشوا

 الحياة على الإطلاق《 (1).

و بَّا أريد بالحياة معنى آخر غير الأول ألحقت ياء المتكلم هنذه الكلمــــة، في قولــــه تعـــالى :
 24،23].فإضافة ياء المتكلم إلى كلمة (حياة) فيها زيادة معنى أريد هـا :»التعبير أدق تعبير عـــنـ شعور الإنسان يومئذ في جلاء ووضوح،أن تلك الحياة الدنيا لم تكن إلأَ وهما بـــاطلا ،و ســـرابا خادعا ،أمَّا الحياة الحقة الباقية،فهي تلك التي بعد البعث ،لأهنا دائمة لا انقطاعَ هلا ،فلا جَـــرَّمَ أنْ سماها حياته ،و ندم على أنه لم يقدم عملا صالحا ينغعه في تلك الحياة «(2)

 الكريمة .عشهدين كونيين عظيمين؛ أقسم سبحانه بالليل المظلم و الصبح المضيء . إذ تعي كلمـــة
 بن عاشور على هذه الآية بقوله: »أقسم الله بإقبال الليل وإدباره معاً .بذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حَالَين صالحين للقسم به فيهما لأفنما من مظاهر القدرة إذ يعقب الظالام الضـــياء ثم يعقب الضياء الظالام ، وهذا إيباز .وعُطف عليه القسم بالصُبح حين تنغسه،أي انشـــقاق ضــــوئه لمناسبة ذكر الليل ،و لأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم « (6). (1)-دلائل الإعجاز في علم المعاين ،عبد القاهر الجرجاني ،ص 223.

$$
\text { (2)-بالغة الكلمة ،منير سلطان ،ص } 47 .
$$

(3)-في ظلال القرآن ،سيد قطب ج 6،ص 472.
(4)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 16،ص 129 129. 12.

$$
\text { (6)-(المصدر نفسه ، نج ،ج 16،ص 16،ص } 129 .
$$

وعن الجمال الفني و التصوير الدقيق لمشهد إقبال الظلمة و إدبار الضوء عُّمّ إقبال الضوء بعد



 بالهس الشاءر< ${ }^{11}$.













 صلى الشا عليه و سلم -قوله: :اللهم إين أسألكا من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك

$$
\text { (1)-في ظال القرآن ،سيد قطب ،ج 6،ص } 473 .
$$

$$
\text { (2)-التحرير و التنوير ، عمد الطاهر بن عاشور ،ج } 5 \text { ،ص } 332 .
$$

من شرها وشر ما أرسلت به اللهـم اجعلها رحمة ولا بتعلها عذابا اللهـم اجعلها رياحا ولا بتعلــــــا

$$
\text { ريمای(1). }{ }^{(1)}
$$

و مَّا يُلمح في إيماز المفردة بالقِصرَ ببراعة هو：》الاصطفاء اللغوي《（2）؛فكلُّ لفظة في كـــلِ
 ومضمونه؛و الترادف في التعبير القر آني غير وارد．جاء في كتاب 》ضصفاء الكلمة＜أنَّ：》المترادفـــات إنما تحسب متر ادفات إذا ما أريد منها الدلالة الإجمالية للمعنى،و هذا ما يقتنع به أنصاف المتعلمين ،و العامة من المتكلمين و غيرهم مُن يكتفي من خخاطبه بإيصال خلاصة كالامه ،و بعمل أفكـــاره
 الكلمات و استخرج ما بينها من فروق و خصائص فليست هذه الكلمات من المترادفـــات٪（3） وقد تفطن لذذا الأمر العلامة اللغوي ابلماحظ في（البيان والتبيين）بقوله ：»وقد يســتخف النــــاس ألفاظا و يستعملوها و غيرها أحق بذلك منها ألا ترى أن الله تبارك و تعالى لم يذكر الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع و العجز الظاهر．و الناس لا يذكرون السغب و يذكرون الجو ع في حالة القدرة و السلامة و كذلك ذكر المطر لأنَّك بتد القر آن يلفظ به في موضع الانتقام و العامة و أكثر الخناصة يفضلون بين ذكر المطر و ذكر الغيث＜＂（4）．

و من هذا القبيل توظيف التعبير القر آني لفظي（فعل）و（عمل）．و مثال الأولى قوله تعالى：
 وَمِنْهَا يَأْكُونُ نَ
 ففي السياق الأول جاء التعبير بكلمة（عمل）ويراد هِا 》استمرار الزمن ،لأن خحـــق الأنعـــام
 （1）－السلسة الصحيحة ،عمد ناصر الدين الألباني،（د．م）، مكتبة المعارف ،الرياض،（د．ت）، ج6،ص 332. （2）－في إعجاز القرآن ، ختار البرزة ،ص 470.
（3）－－من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة ،عبد الفتاح لاشين،（د．م）،دار المريخ،الر ياض ،1403هــ－1983م،ص

$$
\text { (4)-البيان و التبيين ،لأبي عثمان عمرو بن بكر الباحظ ،ج1،ص } 20 .
$$

(5)-من أسرار التعبير في القر آن ،صفاء الكلمة ،عبد الفتاح لاشين ، ص68-69.

واستقراره و انقضاء الزمن جاء .ما يدل على ذلك و هو لفظة (فعل)،لأنَّ: ٪اكلّ هــــنه الأفعـــال إهالاكات وقعت من غير بطء«《 ${ }^{\text {(1) }}$

و عليه، فالمفردة القر آنية هلا اختصاص دقيق في تأدية المعنى المو كل إليها.و تسهم كـــذلك في تو سيع الدلالة و إثراء المعن .عا تحمله من ظلال و معان يتحملها التعبير. و أمَّا اللون الثاني من إيباز المفردة ،فهو إيباز الحذف .

إيجاز المفردة بالحذف :
تخذف المفردة من التعبير القر آين في عدة مواضع لنكتة بلاغية مقصودة.و في هـــذا الصــــدد يقول عبد القاهر الجر جاني:» ما من اسم أو فعل بتده قد حذف ثم أصيب به موضعه ،و حذف في الحال التي ينبغي أن يكذف فيها إلا و أنت بحد هناك أحسسن من ذكره و ترى إضماره في الـــنفس
أولى و آنس من النطق به <<(2).

و بناء عليه يكون حذف الفعل أو الاسم في أسلوب القر آن الكريم تتأتى معه الفائدة المعنويـــة ويحقق إلى جانب ذلك راحة نفسية، و أمَّا الإبقاء على اللفظ الذي لا فائلدة من و جوده إســـفاف بالبيان،و إخلال بالنظام اللغوي. وقد عدَّد علماء البالاغة ألوان حذف المفردة (3).
(1)-من أسرار التعبير في القر آن عبد الفتاح لاشين ،ص 63.فصَّل عبد الفتاح لاشين في هذا الموضوع و أورد أمثلة كثيرة ،

 إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القر آن ،ص 26-27-28. (2)-دلائل الإعجاز في علم المعاني ،عبد القاهر الجرجاني ص 117.



 4-حذف الموصوف .قال تعالى : إو آيتنا ثود الناقة مبصرة
 6 - حذف المضاف .قال تعالى : إو اسأل القرية [ يوسف: 82] [واسأل... أهل القرية و أصحاب العير] . 7-حذف خبر المبتدأ.قال البحتري:
كل عذر من كل ذنب و لكن أعوز العذر من بيان العذار.=

وحسبنا هنا الإشارة إلى بعض المواضع اليت حذفت فيها المفردات،و التي كان لـذفها فضــــلـ
 [القارعة: 6-11 ].ففي إسقاط هذا الجزء إيماء بتلك٪ الهوة التي يسقط فيها الكافرون في قـــاع ع جهنمهو كلّ من أراد الله به بذلك <"(1) .
ومَّا تلمح فائدة إضماره حذف المصدر في قوله تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَــى النَأْرْ هِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
= [كل عذر....مقبول"]

8-حذف المغعول به .قال تعالى : أروأنه هو أضحك و أبكى و أنه هو أمات و أحي [النحم:43-44] [حيث حذفت مفاعيل الأفعال].
9-جذف جواب القسم .قال تعالى : 10-حذف القسم. لأنصرن الظظلوم [ و اللّ ..].
 من عند الهُ و كفرتم به ألستم ظالمين] .حيث أشرَّته بنية السطح (القوم الظالمين ) . 12 حذف الشرط .قال تعالى : القد لبثتم في كتاب الله ...لا تعلمون يوم البعث] . 13- حذف جواب أمَّا .قال تعالى :\$إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إمانكم هم أكفرت .
14-حذف جواب إذا.قال تعالى : و إذا قيل هم اتقوا ما يين أيديكم و ما خلفكم لعلكم تُر ممون ه [ يس:45] [اتقوا 14....أعرضوا و أصروا على تكذيهـم]. 15حذف جواب لّّا .قال تعالى :إِفلما أسلما و تله للجبين ...الخسنين ما كان مان لا يكيط به الوصف]
 لعجل لكم العذاب] 17- جذف جواب لو .قال تعالى : ثاولو ترى إذ فزعوا فلا فوت و أخذوا من مكان قريب [سبأ :51] [ولو ترى .... لرأيت أمرا عظيما] . 18-حذف لا .قال تعالى : التا الهُ تنتأ تذكر يوسف ايو سف:85] [ لا تنتأ ].

 (1)-المناسبة في القر آن الكريم -دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ و السياق اللغوي ،،مصطفى شعبان عبد المميد ،ط1 المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية ، 2007م ،ص 310-311.

تقديره：》مشيا هونا《،（1）فترك هذه اللفظة إماء إلى معني：＞التواضع لله تعالى و التخلق بآداب النفس العالية وزوال بطر أهل الباهلية فكانت هذه المشية من خلال الذين آمنوا على الضد من مشي أهل أله الجاهلية «＂（2）؛ فالمذف في هذا السياق قد أسقط كلّ معاني التكبر و الاستعلاء و أتى بيميع معاني التواضع و الثبات و الوقار و بميع الأخلاق المهذبة للنفس اليّ يتصف هما عباد الرحمان．


 نفسها ،و الجزاء عليها هذا الجزاء الضضاعف «）（5）

 171］．وهنا مضاف مخذوف تقديره：و » مثل داعي الذين كفرواه（6）،وفي ذلك：„إعــــلاء مقــــام المضاف و رفع متزلته عن أن ير بط ذاك الذي ينعق ．ما لا يسمع＂${ }^{\text {（7）}}$ ． و من الآثار البيانية لـذف المسند إليه：》اعدم حصول الفائدة من ذكره＜＜8）غنو قوله تعــالى ：

》هم في سدر خضضود "9 (9.

ويحذف المبتدأ في أحايين أخرى ،لشهرته،ولإشارة الخبر المذكور إليه كما جاء في قوله تعالى：الر

$$
\text { (1)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج10،ص } 113 .
$$

$$
\text { (2)-|الصصدر نسسه ، ج } 10 \text { ،ص } 113 .
$$

（3）－－من بالاغة القر آن ،أمد أممد بدري ،ص 123.


（6）－الكشاف ،الزينشري ،ج1، 1 ، 154.
（7）－من بالاغة القر آن، أملمد أهمد بدوي ،ص 124.

$$
\text { (8)-المرحع نسس، ،ص } 119 .
$$



 المسند إليه و هو القر آن الكرئميم ${ }^{\text {(2). }}$






》الحديث يُ ذكر الموت ولا ييلغ التراقي عند الموت إلا النسى «55.


إخوانكم فاستغن الشبر عن ذكر المبدأُ لأنه مشعر به بعد دلالة ما قبله عليه «ف(6).
 قدر سعة كيطها اللنوي تتسع دلالاقا و نكتها البالغية ،و تكثر أسر ارهما البيانية ؛على أنَّ التوازن بين المبن اللغوي و المغزى البياني حاصل يين الر كينين .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-البلاغة فنوها و أفناها ،فضل حسن عباس ،ص } 273 . \\
& \text { (2)-ينظر: المرجع نفسه ،ص } 272 . \\
& \text { (3)- المرجع نفسه ،ص } 275 . \\
& \text { (4)-إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج 6،ص } 416 . \\
& \text { (5)-من بلاغة القرآن أممد أممد بدوي ، ص } 119 .
\end{aligned}
$$



 نتاج ربط الجملة بأنتها . و سنعرض هنا لإيماز الجملة و البمل على السواء . إيجاز الجملة و الجُمل:

1-إيجاز الِقصَرَ:






 الأرض) ${ }^{5}$.



$$
\text { (1)-التعر يفات ،الجر جاني ،ص } 25 .
$$

$$
\text { (2)-من أسرار اللغة ،إبر اهيم أنيس ، ص } 276 .
$$

$$
\text { (3)- البيان و التبيين ،الجاحظ،، ج3 ،ص } 428 .
$$

$$
\text { (4)- الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية ،عبد القادر عبد الجليل ،ص } 365 .
$$

$$
\text { (5)- الإعجاز و الإيماز ، الثعالبي ،ص } 10 .
$$

 منها و أثبت طيب النفوس و قوة الطبع و حصول الفرح





 اللوف فهو حالة يكرن فيها الإنسان قلقا غير مطمئن البال و الحال.
 شديدة الأثر في حياة الإنسان.






 على شر ائط الر سالة وشرائعها وأحكامها وحال(لما وحر امهاه(4).
(1)-الإعحاز و الإيكاز ، الثعابي ، ص 10.
(2)-الانصدر نسنه، ،ص 11.
(3) -البرهان فِّ علوم القر آن ،بدر الدين الزر كششي ،ج 3،ص 230.
(4)-ا-إعجاز و الإيكاز ،الثعابي ،ص 11.


$$
\text { [البقرة: } 164 \text { ].نقد حوت هذه الآية „كل المعاملات التجارية،)(1). }
$$


الآيات الجامعة. فهنه الآية البسيطة التر كيب تعد من باب :>الاستيعاب الأغلاقي،².).
















 (1)-الأسلوبية و ثلاثية الدوائر الباغية ،عبد القادر عبد البليل ،ص 369.

$$
\text { (2)-المرحع نسهه ، ص } 371 .
$$

(3)-في إمجاز القرآن ،أمد ينتار البزة ،ص 52-53. (4)- التصوير الفي في القرآن ، ،سيد تطب ،ص 131.

الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة:غإذاذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء

 لأعجزمم تتعه وإحصاؤه عن يقين إه (1).









 الأمر العصيب الرعيب! «، ${ }^{2}$.
 الكثيرة في الجمل المختزلة المفيدة.
2-إيكاز الجملة والجُمل بالحذف :




(1)-التصوير الفني في القر آن ، سيد قطب ، ص131.

(3)-البرهان في علوم القر آن ،الزر كشي ،ج 3 ، 3 ، 7 164.
 الحدث مشترك بينهما.<"(1) .



 الْمُعْرْمُونَ

تقديره ضرورة)؛ (5)

و يقتضي المقام أحيانا حذف جزء لدلالة الجزء الآخر عليه.و يعرف هذا الفـا الفــن التعـبيري






(1)-البديل المعنوي من ظاهرة المذف ،كريع ناصح الخالدي ،ص 82. (2)-المرجع نفسه ،ص 82.
(3)-البرهان في علوم القر آن،الزر كشي ،ج3،ص 194.
(4)-البديل المعنوي من ظاهرة الحذف ،كريع ناصح الخالدي ،ص 82.
(5)- البرهان في علوم القر آن ،السيوطي،ج3،ص 194.
(6)- البديل المعنوي من ظاهرة الحذف ،ناصح الخالدي ،ص 84.
(7)- نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ،البقاعي ،ج 1،ص 500.

وقد زاد الإمام الزخخري(1) هنا المعنى جلاءً فقال :>يلحق الليل بالنهار أو النـــهار بالليـــ يكتملهما جميعا)، ${ }^{(2)}$
 شَاَ أَوْ يُتوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعذهـم عند ذلك يكون مكارِ مطلق قوله فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيدا بمدة الحياة الدنيا « (3).


 بقوله: اونكتة حذف كلمة ( عليكم ) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحيّة بينهم بحرد إيناس وتكرمة فكانت أثبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنَّهم يغتبطون بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضمائرهم «،(5) .

 ترحاب، فحذف من الككام ما تقديره: 》يقولون سلام عليكمه"6) .و سرُّ حذف الجملة الفعلية هنا




 ،للز ركلي،ج7،ص178،ومعحم المؤلفين رضا كحالة ،ج 12،ص 186.



(5)-إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج3،ص 368 . 3 (6)
(6)-الإشارة إلى الإياز في بِض أنواع الجاز ،العز بن عبد السام ،ص 28.

الإشارة إلى:»الدعاء بالسالامة من الآفات الدينية و الدنيوية،و هي مسلتزمة لطول الحياة《(1).وزاد البقاعي بيانا لسر الحذف في هذا المقام فقال :»لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم في الفخر
و أكثر في السرور و العز< (2).

و يقابل هذا الحذف في سياق العقاب و العذاب مثل قوله تعالى:
 سقر<< ${ }^{(3)}$
ومن أشكال حذف الجُمل حذف جواب الشرط في القر آن الكريع ،لأغراض بلاغية متعددة
كحذف جواب (لو) كالتهويل و التفخيم(4)؛و لأنَّ حذف مثل هذه الجُمل :>ايستثير فكرة المتلقي حول هذا الحذو فو ما ارتبط من علاقات دلالية ،فيتضاعف إدراك المتلقي و إحساسه بالفكرة اليت تدل عليها العبارة ذات القوة التعبيرية ،و ما توحي به من معان ، كما يدرك دورها في جــــاء أبعاد النص كله «"(5) نَو قوله تعالى :
 وترهيب ووعيد.ناسبه المذف: „لقصد التفخيم وتويل الأمر لتذهب الــنـفس في تصــويره كـــل
مذهب ممكن و نظيره <" (7).

ومن أضرب حذف الجُمل أيضا حذف جواب القسم و هو كثير في القرآن الكريم،مثل قوله تعالى : لهذا الحذف وجهين من التقدير بقوله : »فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون قد ذكر اســــم هــــا
(1)- إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج 126،2. (2)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج 4،ص 347.
(3)-الإشارة إلم الإيماز في بعض أنواع الماز ، ،العز بن عبد السلام ،ص 28.
(4)-ينظر: التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج2،ص 81.
(5)-في البنية و الدلالة رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العر بية ، سعد أبو رضا ،ص 131.
(6) -الإشارة إلى الإيجاز ،العز بن عبد السالام ،ص 30.
(7)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج2،ص 81.
 الكتاب نفسه من ص 26إلى ص 32.

الحرف من حروف المعجم على مبيل التحدّي والتنبيه على الإعجاز كما مرّ في أوّل الكتاب ، ثم

 (ص)،يعني : هذه السورة اليت أعجزت العرب «(1).و أمَّا الغرض البالاغي للحذف في هذه الآيـــة فهو: 》إإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر وهو صفة الذين كفروا و كذبوا القـــر آن عنـــاداً أو شقاقاً منهم «(2)




 تقديرها :» فلما ولد و نشأ و ترعرع قلناه" (4) و مقصد المذف هنا: پالتر كيز على جوهر الرسالة
و المهمة التي أو كلت إلى يكي عليه السلامه(5).




 الفاحشة الرهبة من عذاب اللهّ ،الذي يشير إليه ما بعد لولاه (7).

$$
\text { (1)-الكشاف ،الز خشري ،ج 5،ص } 489 .
$$

(4)-الأسلوبية و ثالثيّة الدوائر البالياية ،عبد القادر عبد البليل ،ص 474

$$
\text { (5)-المرجع نسس،،ص } 474 .
$$

$$
\text { (6)-من بالاغة القرآن ،أمد أمد بدوي ،ص } 125 .
$$

$$
\text { (7)-المربع نسه، ،ص } 125 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3)- المثل السائر ،ابن الأتير ،ج1،ص } 180 .
\end{aligned}
$$





 متنوعة

 التر كيب و المعن جمالا و حسناً .




 اللل والسآمة عن السامع وتيسير تيئة ذمابه كل مذهب مُكن في اختيار المعايه) (1). (1)- ثراء المعن يُ القرآن الكركم ،عمد خليل جيحك ،ط1،دار السلام ،القاهرة ،مصر ،1419هـ-1999،،ص99.

الفصــــــلـ الثـــالي:من لطائف الإيجاز في القر آن الكـريم.
1-المبحث الأول: الإيجاز القرآين و الانفتاح الدلالي. المطلب الأول:الإيجاز القرآيذ و انسـجام النص.
المطلب الثالي: المثل القرآين و دوره في توليد المعنى.
المطلب الثالث: مراعاة التناسب بين الذكر و الحـــذف في
القر آن الكريم.
2-المبحث الثالين :الوظيفة التبليغية للإيجاز القرآبي .
المطلب الأول:الإقناع و الإمتاع بالإيجاز في القر آن الكريم.
المطلب الثاي:شبهات و مطاعن حول الإيجاز القر آين -دراسة
تحليلية نقدية -.

يعتمد الأسلوب القر آني في تر كيبه على الإيماز بلونيه؛ قصرَ وحذف．وهذه الظاهرة الأسلوبية
 المعاين من الإشارات الي تكتنف الألفاظ لتجعلها تامة المعنى بأقل قدر من الألفاظه（1）． و القر آن الكريع وحدة متكاملة و معجزة بلاغية،و أسلوب الإيماز أحد الوجوه البالاغية اليت



 الحذف．ومن هنا كان البحث عن لطائف الإيماز القر آين ضــرورة لإبـــراز جانــب：الإلمتــــاع ع بابلجمال《＂4）،و بيان وجه إعجاز هذا الأسلوب．وفدف في هذا الفصل إلى بيــان：》أعمــق و أدق أسرار الإيباز من تلك اليّ حصرها البلاغيون＜＂（5）كما نرمي بدراستنا البلاغية لأسلوب الإيجاز إلى إيضاح جانب：＞العطاء الفي لنسق التر كيب من داخل العمل نغسه ،و من بنيته الفنيــة الخاصـــة .$^{(6)}$ 《
（1）－البديل المعنوي من ظاهرة الحذف ،ناصح الخالدي ،ص 29.

$$
\text { (2)-المرجع ننسه، ،ص } 29 .
$$

$$
\text { (3)-المرجع نفس، ،ص } 29 .
$$

（4）－باغغة الكلمة و الجملة و البمل ،منير سلطان ،ص 20. （5）－فلسفة الباغة ين التقنية و التطرر ،رجاء عيد،ص 81.
（6）－المرحع نسس، ،ص 81.

$$
\begin{aligned}
& \text {-المحثث الأول: الإيجاز القرآين و الانفتاح الدلالي. } \\
& \text { الطلب الأول: :الإياز القر آين و ا السجام النص الصا } \\
& \text { الططلب الثاني: الثل القرآين و دوره هي توليد المير المنى. } \\
& \text { المطلب الثالث: مراعاة التناسب بين الذكر و الــــــف في } \\
& \text { القر آن الكريع. }
\end{aligned}
$$

## المطلب الأول

## الإيجاز القر آيذ و انسجام النص.


 والمعن، بين القالب و الغتوى، وهو بعض من مواطن الإعجاز القر آني في الأداء الأسلوبي.و لــــيس


 ديني سام《"1).فالتناسق القر آني من خلال هذا الكالام يتلخص في قدرة النظم القر آني الموجز علــى إيصال المعن التام ،و بيان الغرض الديني و من هنا يمكن القول: إنّْ مفهوم الانسجام الذي نـن بصدد بيان علاقته بأسلوب الإيمـــاز هو:عبارة عن التناسب التام بين اللفظ و المعن؟؛بيث لا يشكل حذف أي جزء من التر كيب عرقلة
 البنائية.
 في بنائه اللغوي على: 》ما تفجره الألفاظ من شحنات نغسية و دلالات هامشية تتآزر في بلـــورة
 تكتمل صورة الإيماز المعجز .و في هذا الصدد يقول الإمام السكاكي 44): „والمقدمة للكلام كما لا
(1)-التصة في القرآن -مقاصد الدين وقيم الفن-،عمد قطب ، ط1، دار قباء ،القاهرة ،2002م ،ص 136. (2)-فلسفة الباخة، ،رجاء عيد ،ص 98. (3) -المرجح نسنه ،ص 94.
(4)-هو: يوسف بن أي بكر بن عمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي سراج الدين أبو يعقوب: عالم بالعر بية
 الزهرة .ينظر: الأعلام ،الز كلي ،ج 8،ص222.معحم المؤلين ،رضا كحالة ،ج13،ص 282.

يغفى على من له قدم صدق في فـج البلاغة نازلة متزلة الأساس للبناء فكما أن البنــاء الـــــاذق لا يرمى الأساس إلا بقدر ما يقلد من البناء عليه كذلك البليغ يصنع عمبدأ كلامه فمتى رأيته اختصر المبدأ فقد آذنك باختصار ما يو رد، ثم إن الاختصار لكونه من الأمور النسبية يرجع في بيان النان دعواه


 »مقتضياته و مسوغاته المعنوية ،و المقامية ،من نوع المخاطب و ذكائه و فطنته ،و طبيعـــة المقـــام
الغيط به «(2).

و سنعرض في هذا المبحث للأنماط التعبيرية اليتي يبرز فيها الإيماز ونطرح جملة من المواضــيع
التي بَمع بين الإيماز و الإعجاز .

إنَّ الأسلوب المكي (3)، كما أشاد العلماء أسلوب يتميز باختز ال عبار اته، وإيباز نظمه ،ثُّ إنَّ
المميزات التي اتصف هِا القسم المكي تؤ كد حقائق لغوية و بيانية عديدة بخملها فيما يلي: 1-:يغلب على الأسلوب المكي؛ 》قصر الآيات و السور، وقوة التعبير)"4).و تتلخص معالم هذه السمة في عنصرين :الأول: إيماز القصر في عبارات الآيات و السور المكية.وأمَّا العنصـــر الثــــالين فيتمثل:في تخير التعبير القرآني للألفاظ ذات الدلالات العميقة والأمثلة القر آنية الدالة على هـــــين العنصرين ذلك كثيرة.فكيف تسهم هذه العناصر في إثراء الدلالات ؟. أولا:قصر عبارات السور ذات المضامين الواسعة:من النماذج القر آنية اليّ يبرز فيها إيبــاز





$$
\text { (1)-مفتاح العلوم ،السكاكي ،ص } 128 .
$$



 (4)-علوم القر آن الكريع ،نور الدين عتر ،ط6، ،ططبعة الصباح ،دمشت ، 1416هــ-1996م ،ص 67.
［الفاتحة 1－7］．فهذه السورة المكية احتوت على أمور عظيمة و تضمنت：„جميع علـــوم القـــرآن
 بالعبادات و الإخلاص فيها،و الاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته－تعالى－،و على الابتهال إليه ين الهداية إلى الصراط المستقيم و كفاية أحوال النــاكثين ،و علــى بيانــــه عاقـــــة
 „اكليات العقيدة الإسلامية و كليات التصور الإسلامي و كليات المشاعر و التوجهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ر كعة ،و حكمـــة بطــالان كــل صـــالاة لا تــذكر فيها《（2）كما لخصَّت آياهًا السبع：》جمال هذه العقيدة و كمالما وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة
 تحرير الضمير البشري وإعتاقة؛ وإطلاقه من عناء التخبط بين شـــت الأربــاب وشـــتـت الأوهــام والأساطير ！《（4）．


 البسملة ليبتدئ هِا كلُ شار ع في فعل،（7）





$$
\text { (4)-|(الصدر نفس نس ، ،ج 1،ص 1،ص } 4 .
$$

（5）－تباينت آراء العلماء غِ شأن البسملة ،هل تعتبر آية من القر آن أم لا ؟．و المشهور عند المههور هو ：الاتفاقُ على إئباهًا
 لأبي السعود ج1،ص 1.
（6）－إرشاد العقل السليم، أبو السبود ،ج1، 1 ، 3 ． （7）－التحرير و التنوير ، عمد الطاهر بن عاشور ، ج1،1 10 10.
و معنى البسملة :》الاستعانة أو الملابسةُ تبر كاً،11).

معاني الرحمة وحالاتا وبعالاتا «(2).
 （الشكر）لأنّ دلالة الأولى تختلف عن الثانية ：（ فالمدد يكون ابتداء ．معنى الثناء ،و لا يكون الشكر
 العبوب《3（3）كما أنَّ الحمد يكون للهُ وهو الشعور الخاص الذي：الايفيض به قلب المؤمن ويستجيشه
.مجرد ذكره هلةّ) (4) .



 الحالق وخلوقاتهس｜（6） و تثل صغة الرحمة المطلقة و الربوبية الشاملة：》الكلية الضخمة العميقة التــأثير في الميــاة البشرية كلها ، كلية الاعتقاد بالآخرة．．والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة．ويوم الدين هو

$$
\text { يوم الجزاء في الآخرة>> }{ }^{7} \text {. }
$$

$$
\text { (2)-(إنصدر نفسه ،ج1، العقل السليم، أبو السعود ،ج1، } 3 .
$$

（3）－بيان إعهاز القر آن ضمن ثالاث رسائل في إعحاز القرآن ،الحطابي ،ص 27.
(4)-في ظال القرآن ، سيد قطب ،ج1،ص2.

$$
\text { (5)-||لصدر نفسه ،ج1،ص } 4 .
$$

$$
\text { (6)-||لصدر نسسه ،ج1،ص } 4 .
$$

$$
\text { (7)-|الصدر نسسه ،ج1،ص } 4 .
$$








 هنا السياق بالتوفيق و الثبات على الصراط المستقيم من الهُ وحده.يقول ابن كثير (3) في تفسير هذه الآية::(روفقنا للثبات على ما ارتضيته ورفقت له مَنْ أنعمت عليه مِنْ عبادكَ، من تول وعمل،ورذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن مَن وفق لما وُقن لـ م من أنعم اللّ عليهم مِن النبيين والصديقين والشهاء والصالحن<< ${ }^{4}$.


 (1)-يعرفه علماء البلاغة بأنَّه :لانقل الكلام من أسلوب إلى آخر: من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأوله. الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي ،ج 1، 1، 1 ، 329.

$$
\text { (2)-إرشاد العقل السليم، أبو السعود،ج1،ص } 4 .
$$




 (4)-تفسير القر آن العظيم ،ابن كثير ،ج 1،ص 139.

الثالثة: أن تكون عبارات المخاطب بحملة غختزلة وافية بحق المعنى ،القاعدة الرابعــة : أن يســتهل المخاطب خططابه بالثناء على اللّ تعالى و حمده و شكره> (1)

ثانيا:استئثار المقام بألفاظ قوية ذات الدلالات العميقة:المقصود بقوة التعبير:» قوة اللفــــ



 الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضب، أو للدلالة على بسطة القدرة، فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر،وذاك أن مقتدرا اسم فاعل من اقتدر، وقادر اسم فاعل من قدر، ولا شك أن افتعل أبلغ من فعل<< ${ }^{\text {(5) }}$

و أمَّا الوجه الثالي فقد عُرف مضمونه عند عبد القاهر الجِرجاني (بدلالة المعنى على المعنى)
 المعن أعطاك المتكلم أغر اضه فيه من طريق معنى المعنى... وأن المعرض وما في معناه ليس هو اللفظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظ الذي دللت به على المعنى الثاني... فالمعاني الأول المفهومة من أنفس



(1)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ، ج 1، ص 150-151.

$$
\text { (2)-الثئل السائر يُ أدب الكاتب و الشاءر ،ابن الأئير ،ج 1،ص } 171 .
$$

$$
\text { (3)-|الصدر نسسه ،ج1 ،ص } 171 .
$$

$$
\text { (4)- البديل المعنوي من ظاهرة الحذف ،ناصح النالدي ،ص } 71 .
$$

$$
\text { (5)-الثلث السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،ابن الأئير ،ج 1،ص } 171 .
$$

(6)-دلائل الإعجاز ،عبد القاهر البر جاين ،ص78.



وإنا آثر ذكر السكون لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد ولأنَّ الساكن أكثـــر
 طارئة）${ }^{\text {（1）}}$
2－＞2 كثرة الفواصل القر آنية وقصرها، و تنوعها بما يتناسب مع المعاني و المواقف و الصور «（2）． و الفاصلة كما جاء مفهومها في اصطلاح（علوم القر آن）تعين：》الـــــروف المتشـــــاكـلة في المقاطع توجب حسن الإفهام و تكون تابعة للمعاني و هو قلب ما توجبه الـكمة للإبانة عن المعاني
التي الحاجة إليها ماسة)(3).

و تأتي فواصل السور المكية قصيرة بليغة لما أهدافها و أغر اضها الخناصة جامعة في كل ذلـــك يبن：》قصر الآية و الموجة و الإيماء و التصوير و الإثارة 《（4）．
فالإيقاع الصوتي الذي تحدثه فواصل السور المكية يتسم بقوة ：لذات وتيرة شديدة غالبــا ، الاتـا
 القصيرة في الفخامة و التأثير «）${ }^{\text {（5）．}}$
و فاصلة السور القر آنية تتناسب مع المعن تناسبا مطلقا، نذكر من أمثلة القر آنية سورة الناس
 التصويري＜）${ }^{6}$ ．فناصلة آياها القصار ختمت بكرف（السين）متضمنة ：»الاستعاذة من شر خاص ، وهو الوسواس［．．．］ويرجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس البشرية «7）يقول الله تعــالى ：




（2）－ال｜（الصدر نسه، ،ص 67.


（5）－（المربع نسن، ،ص 208.
（6）－（المرجع نسه، ص 210.
（7）－نظم الدرر ،البقاعي ،ج10، 10 ،75．
 الأولى دلت على：》الاستعاذة بالرب ، الملك ، الإله ، تستحضر من صفات الله سبحانه ما به يدفع الشر عامة ، وشر الوسواس الخناس خاصة «＂（1）．وقد نملت هذه الاستعاذة：》جميع وجوهها الــــيت مدارها الإحسان أو العظمة أو القهر أو الإذعان والتذلل،（2）كمما لخصت باقي الآيات الشـــرور
 كله يرجع إلى المصائب والمعايب．．．والأضرار التي تعرض للنفوس «（3）．و يعين هذا أنَّ مقاطع آيات هذه السورة قد ناسب مضموها إيقاعها ؛و اختيار هذه الفواصل قد أحدث نوعا من：»التوازن في الجو انب المعنوية واللفظية و الجرسية）（4） 3－يكثر في الآيات المكية：》التجسيم الحسي ،و إضفاء الحر كة وخواص الحياة على الأشياء،و لا
 و المقصود من هذا الو جه كما جاء في（التصوير الفي）：＞أن يُعبَّر بالصورة الُمحسَّة المتخيلة عـــن
 الخسوس ،و المشهد المنظور ،ثمّ يرتقي بالصورة التي يرسمها ،فيمنحها الحياة شاخصة أو الحر كـــــة

 ［الواقعة ：41－45］．يعلق سيد قطب على هذه الآية بقوله：„فهؤ لاء المتحدَّث عنهم يعيشـــون في الدنيا الحاضرة ،وصور الترف هي الصورة القريبة ．أمَّا ما ينتظرهم من السموم و الحميم و الشظف


$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج6 ،ص10 } 135 . \\
& \text { (2)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج10، ص10، } 10 \text { ، } 75 \text { (35 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (4)-الظاهرة الجمالية ،نذير همدان ،ص } 210 . \\
& \text { (5)- علوم القرآن الكريم ،نور الدين عتر،ص } 67 . \\
& \text { (6)- التصوير الفني في القر آن ، سيد قطب ،ص } 71 .
\end{aligned}
$$

الآن هناك؛و أن صورة الترف قد طويت كذلك<"(1.فتلك الصورة الخســــة المتحر كــــة مــــدارها التجسيم الفي الذي يعتبر :»لونا من ألوان التناسق و الانسجام الفي في القر آن النابع من الإيقـــاع الداخلي لقصار السور،و الفواصل السريعة و مواضع التصوير والتشخيص"(2) و ليست خاصية الانسجام حكرا على الأسلوب المكي؛ إنَّا تتخلل الأسلوب المدني أيضـــا،
 كتاب(الصناعتين) قول صاحبه: ٪ أنَّ الإيباز والإطناب يمتاج إليهما في جميع الكالام و كلّ نـــو ع ع منه، ولكلّ واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانـــــه، فمن أزال التدبر في ذل عن جهته، واستعمل الإطناب في موضع الإيباز، واســتعمل الإيبـــاز في
 المخاطب.يقول الماحظ في هذا السياق :٪ رأينا اللّه تباركَ وتعالى إذا خحاطب العربَ والأَعْــرَابَ، أُخرجَ الكالامَ مُخْرَجَ الإشارة والوحي والحذف، وإذا خَاطَبَ بني إسرائيل أو حكَى عنهم، جعلَــــهـ مبسوطاً، وزاد في الكا>م《(4)

 حِسَّاب ) [آل عمران: 37].


الرزق هؤلاء و يقدر على هؤلاء<>(7).
(1)-المرجع نفسه،ص 100.مثّل سيد قطب لمذه القاعدة من القرآن و استجلى جميع مظاهرها الفنية في كتابيه: التصوير الفيز في القرآن ،و مشاهد القيامة في القرآن .
 (3)-الصناعتين ،أبو هلال العسكري ،ص 59.

 (6)- المرجع نفسه ،ص 119.
(7)- النبأ العظيم ،عبد الله دراز ، ص 118.

ب－التقدير الثاين：》إنَّه يرزق بغير تقتير و لا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاذ «（1）． ت－التقدير الثالث：»إنّه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر و لا يحتسب《（2）．أي أنَّ الله سبحانه و تعالى يرزق من يشاء من عباده من حيث لا يدري． ث－التقدير الر ابع：》أنَّه يرزقه بغير معاتبة و مناقشة له على عمله＂（3）．معىن ：أنَّه تعالى يأتي عبـــاده أرزاقهم من دون أن يماسبهـم على ما آتاهم كأو يؤ اخخذهم على هذا العطاء ．فقد يعطي الـــرزق

 ج－التقدير الخنامس：» أنَّه يرزقه رزقا كثيرا لا يدخل تحت حصر و حساب＂（4）． هذا ،و تشير الآية إلى جملة من الحكم و القيم نوجزها فيما يلي：
أ－تصور الآية الماثلة بين أيدناپأحوال النفس في تقلباهتا بـــين الفقـــر و الإيعاز،وحــــال الســعة والغنز《）

ب－＞＞ترغيب النفس بطلب العطاء مُن لا سعة لرزقه و لا إحصاء لملكه ،و مُن لا يمل و لا يكل ، ولا يمن－سبحانه و تعالى－．و هـديد في الوقت ذاته－يعم المشر كين و الأغنياء المغرورين الـــنـين

ألهتهم الدنيا عن الدين، فتسلطوا－بقطع أرزاقهم و إزالة نعمهم اليت تفضل الله عليهم هـا «（6＂． ت－＞عموم العطاء و السخاء الرباي نابع من نفي المعنى في نفسه سبحانه و تعـــالى للحســــاب البشري على الإطالاق و ابلجملة «（7）
ث－＞أنَّ الله عز جاهه له الإحاطة الكلية بخزائن ملكه ،و بأحو ال عباده «،（8）．
（1）－المرجع نفسه ،ص 118.
（2）－النبأ العظيم ،عبد الله دراز ، ص 119.
（3）－ا－لمرجع نفسه ، ص 119.
（4）－نظم الدرر ،البقاعي ،ج1 ،ص 316.
（5）－النبأ العظيم ،عبد اللهّ دراز ،ص 119.
（6）－التحرير و التنوير ،عحمد الطاهر بن عاشور، ج 2،ص 241.
（7）－المصدر نفسه ،ج 2،ص 241.
（8）－－النبأ العظيم ،عبد الهُ دراز،ص 119.

ج-> بأنه عطاء متصل ، فلا يتحدد ولا يتعدد ، فهو رزق لا متعقب عليه ، لأن كل مسوب في الإبداء محاسب عليه في الإعادة ، فكان في الرزق بغير حساب من علاج الـلكمة بشـــرى برفـــع الحساب عنهم في المعاد و كفالة بالشكر عنه «" ${ }^{\text {(1). }}$ ح"(2) (2)
خ خ->من حكمته سبحانه وتعالى أن يرزق بغير تقدير لكثرة العطاء ، و بغير استحقاق منه لـــبعض عباده تفضالا منه جل جالاله «(3). د->نفي الحساب والاستيعاب البشري للك الملك-سبحانه و تعالى-،هو حق مثبت في الخلقق"(4). و عليه نقول:إنَّ المعاني المتنوعة التي احتواها هذا النص القرآني المو جز مــن خــــالال هــــنه التقديرات يومئ إلى الاتساع المعنوي الذي يتخذ من الحذف أسلوبا بلاغيا تبرز معه القيمة التعبيرية للأفكار المطرو حة في أحسن قالب لغوي . و من الأمثلة القر آنية اليت تكثر معانيها نتيجة تعلد تقديرات الحذف قوله تعـــالى: وَعِبَــادُ




 (سلاما) للرد على هؤلاء الجهَّال .
(1)- نظم الدرر ،البقاعي ،ج2 ،ص 41.
(2)- التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 3،ص 94.
(3)- إرشاد العقل السليم، أبو السعود ،ج 6،ص 79.
(4)- المصدر نفسه ،ج 6،ص 79.
(5)- التحرير و التنوير ، عحمد الطاهر بن عاشور ،ج 3،ص 94. (6)-أساليب الإقناع ين القر آن الكريع ،بن عيسى بطاهر ، ص 246. (7)- المرجع نغسه ،ص 246.
(8)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 4، ص455.



في قول سيدنا يعقوب -عليه السلام- (فصبرّ جميل)؛ و له تقدير انير :


 حث يو سف عليه السلام لنفسه على الصبر و التجلد «، (4).
 السلام- بعد فراق ابنه عليهما السلام :"اوتعير عن اللوعة و اللزن الشديد الذي ألمّ ييعقوب عليه السام إثر فقدانه ليو سف عليه السامام،(5)


 على تقدير: 》سوف يكون تكذييكم لزاما لكم ،أي لازما لكم لا لا انفكاكُ لكم منهيه (7).والغرض
 للجاني: قد فعلت كذا فسوف تتحمل ما فعلته، (8).
(1)-إرشاد العقل السليم، أبو السعود ،ج 3،ص 413.
(2)- في البنية و الدلالة ،سعد أبو رضا ،ص 119

$$
\begin{aligned}
& \text { (3)-(المرحع نسنه ،ص } 119 . \\
& \text { (4)- المرجع نسنه، ،ص } 119 . \\
& \text { (5)- المرجع نفس، ،ص } 120
\end{aligned}
$$


(7)-الالصدر نفسه ، 86/19.
(8)-انتحرير و التنوير ، عمدا الطاهر بن عاشور ،ج19،ص 86

وأمَّا الاحتمال الآخر، أن يكون »الضمير عائدا إلى العذاب«(1). على تقدير : »يكون العذاب
 الآخرة وما قد يكل بم في الدنيا من قتل و هز.يمة ه (3).
ومن أنماط الحذف البليغ بند الحذف الذي: (يتيح للنفس فرصة الاستمتاع بالجِماله| (4).وهو

 جواب (لو)،و فعل (ترى)،وفي هذا العدول:(اتنشيط للذهن،وو إفساح للخيال ليتصور من الأمور ما يتصور؛من صور الخوف و الرعب و العذاب ،و لتقريب المشهد الغيي البعيد بفعل الأمر الدال على الحدث الآني (ذوقوا) ؛إذ لما قصد استحضار المشهـد الغيي اتخذ التعبير القر آين من الفعل الماضـــي وسيلة لإدنائه من المتلقي،) (5).


 عند حدود الاختصار؛بل تتعداها للدلالة على:لافكرة السعي و الانتشار في الأرض فور أداء الصلاة لطلب الرزق، و من هنا كانت العلاقة بين قضاء صلاة الجمعة و السعي عقب أدائها في توازن يجعل كلا الطرفين أمرا واجبا《 (7). كما يظهر من هذا النص معن::》الأخذ بالأسباب للعيش (1) - الكشاف ،الز زنشري ،297/3. (297/3، ،(1)-الصدر نفس، الكس،



 (7)- (7) البنية و الدلالة ، سعد أبو رضا ، ص 123.

و ذلك في غير وقت الصلاة والذكر، والاسترزاق يوم الجمعة بعد الانتهاء من أدائها．وتلميح في الوقت ذاته إلى عدم الانشغال بأمور الدنيا عن الصالاة و الذكر＜＂（1）．
و خلاصة القول ：إنَّ أثر أسلوب الإيباز له صلة وثيقة بالمتلقي لأنَّة：》 كلما كان بحال مســـار
الذهن بين المعاين المتغايرة المتمايزة أفسح كان الذهن أنشط ،ولطلب المزيد أسعى ، وعـــن الملــــل والسآمة أبعد ؛لأن الذهن عندئذ يعالج المتجدد دوما ،و يلتقي مع الطري الشهي أبدا ،و يكون هذا على جانب شديد من الاشتياق بلديد آخر و كلّما مر عليه ملأ جديد من المعاني اشتاق إلى غيرها و قال هل من مزيد＜＂${ }^{\text {（2）}}$
و كما لا يخفى أنَّ ：》الإيحاء المعنوي《（3）له دور عظيم في إثراء المعاني مــن طريـــق（الإيحـــاء التقابلي）（4）خاصة ويراد به：》أن يتصور في الكلام متقابالان فيســتغنى عـــن أحـــدهما بدلالــــة الآخر＜）

 صاحب（البرهان）في تفسير هذه الآية：＞أصل الكالام خلطوا عملا صالحا بسيئ وآخر سيئا بصال لأن الخلط يستدعي مخلوطا ومخلوطا به أي تارة أطاعوا و خلطوا الطاعة بحــبيرة وتـــارة عصـــوا وتدار كوا المعصية بالتوبة 《（6）،وفي ذلك：»إشارة إلى تساوي العملين وأنه ليس أحــــدهما بـــأولى

$$
\text { أحدهما بأولى من الآخحر أن يكون أصا> " }{ }^{\text {(7). }}
$$

（1）－التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 15،ص 90 ، 90

（3）－－وهو：》 الإياء الذي ينبعث من مكونات النظم و طرائق التأليف فيه سواء أكانت تلك المكونات أضدادا أم مترادفات أم

$$
\text { أنا ترتبط فيما بينها بروابط معنوية أخرى.ه البديل المنوي من ظاهرة الحذف ،كريع ناصح الخالدي ، ص } 80 .
$$

$$
\text { (4)-المرجع نفسه ، ص } 80 .
$$

$$
\text { (5)-المرجع نفسه ، ص } 80 .
$$

$$
\text { (6)-البرهان في علوم القر آن ،الز ركشي ،ج 3،ص } 130 .
$$

$$
\text { (7)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج4 ،ص } 12 .
$$

وهذا النص على قصر عباراته قد أدى الجزء المذكور منه معاني تامة أحالـــت إليهــا دلالــــة
السياق.


 ذكر المفعول الثاني للفعل (اتخذت )؛ (استشباعا بالتصريح به [...]و كم في هذا الحذف من تعـبـير
 النظم و دلالة قرائن المقام على أنّ اتخاذ العجل كان للعبادة.
ومن الظواهر الأسلو بية في القر آن الكريم الدالـــة علـــى الاتســـاق الــــدقيق بـــــن المــبنى
والاضمون؛ظاهرة حذف الفاعل،ولاتطرد هـــنـه الظـــاهرة في مـــياق الــــديث عـــن القيامـــة وأهوالما) ${ }^{\text {(3) ،والأمثلة في القر آنية أكثر بكثير من أن تُذكر في هذا المقام نذكر منها قوله تعالى: الِيوْمَ }}$
 الْحَنَّةِ زُمْرًا
 العدول عن ذكر الفاعل في هذه المقامات سببه :> أن الذي ير يده القر آن أن يوجه الناس إلى هذه الأحداث الجسام العظام ،دون أن يشغلوا بـن فعل هذه الأفعال،فأيا كان النافخ في الصور ،و أيـــا كان الذي يدك الأرض و يبدلما ،و كيف تجيء جهنم [....]، كل هذا بتحده لا يذكر في الآيــات
الكريمة إذ ليس هناك كبير هدف يتحقق من ذكره> (4).

و تتضمن الآيات المسوقة هنا نكتة بلاغية أخرى تستقى من سياق النص ،وهي أنَّه لمَا عُلم أن الله سبحانه و تعالى وحده القادر المقتدر على فعل كل شيء ،استغنى التر كيب عن الفاعــــلـ في

$$
\text { (1)-|الصدر نسسه ،ج 1،ص } 94 .
$$

$$
\text { (2)-النبأ العظيم ، عبد الهُ دراز، ص } 125 .
$$

$$
\text { (3)- الإعهاز البياني في القر آن ،عائشة عبد الرممان بنت الشاطئ ،ص } 240 .
$$

$$
\text { (4)-البلاغة فنوها و أثنافاه ،فضل حسن عباس ، ص } 277 .
$$

مثل تلك الظروف للدلالة على: „كمال القدرة مع تمام الحكمة الموجب للقطع بكل ما نبهت عليه
الر سل من الشرائع والبعث والجز|ء؟(1).







 في التصوير ،و في بيان الغاية من الوجود.يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية: لو والذرء:الإكثار.
 الناحية التصور ية، تقابلهما من الناحية المعنوية. ذلك مشهد للإكثنار من الخلق ونشرهم أو أو نثــــرهم في الأرض.وهذا مشهد لِمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر !ويممعهما السياق في آية واحدة ،

 والحياة «(3)

و من جماليات الإيماز في هذا النص تناسب السياق مع الـــزمن المقــــر وقتـــه في الـــنص القر آني.وفي هذا الشأن يقول سيد قطب -رمّه الله-: >افالتصوير القر آني حين ينتهي من تناســق

(1)-(المرحع نسه، ص 277.
(2)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج 9، 9، 305. (3)-يْ ظالل القرآن ،سيد تطب ،ج7 ،ص279.

هذه الآفاق في تناسق الإخراج.إنَّ هناك خطوة وراء هذا كله ،ضرورية للتناسق ،و ضرورية لتأثير المشهد و للكمال الفني فيه.تلك هي المدة المقر رة لبقاء المشهد معروضا على الأنظار في الخياله(1). ونظير هذا التناسق في قوله تعالى: الرسول سَبيلً (27 (27 الفرقان:27 ] .تقدم هذه الآية الكريمة صورة من صور يوم القيامة.يقـــول

 والأسى «" ${ }^{\text {2 }}$ (2أمَّا المدة الزمنية اليت استغرقها الموقف فقد كان هلا أثر بليغ في التأثير و التنسيق يقول سيد قطب في (التصوير الفين في القرآن): »فهذا الندم الطويل ،و التذكر لما مضــى ،مصــحـروبا بالنغمة الطويلة الممطوطة ،و الموسيقى المتمو جة المديدة ،يخيل إليك الطول ،و لو أن اللفظ نســـبيا قليل .و إطالة موقف الندم تتسق مع التأثير الوجداني المطلوب «(3).

 [القمر: 6-7-8].يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية:> فهذا مشهد من مشاهد الحشر، مختصر سريع ؛ولكنه شاخص متحركك ،مكتمل السمات و الحر كات.هذه جموع خارجة من الأجداث في لخظة واحدة، كأها جراد منتشر ( و مشهد البراد المنتشر المعهود يساعد على تصور هذا المنظـــر

 الأخيرة،و في أثناء هذا التجمع و الإسراع و الخنشوع »يقول الكافرون هذا يوم عسر<<. فماذا بقي من المشهد لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟؟ و إن السامعين ليتخيلون اليوم النكر ،فإذا هـــو حشد من الصور .صورهم هم -ـو إفهم لمن المبعوثين - يتجلى فيها الهول الحي ، الذي يـــؤثر في نفس كل حيّ !«" (4) يتضح من خلال كلام سيد قطب بيان العلاقة بين صورة الحشـــر و زمـــنـ
(1)-التصوير الفني في القر آن ، سيد قطب ،ص 128.

(3)- التصوير الفين في القرآن ،سيد قطب ،ص138.
(4)- التصوير الفني في القرآن،سيد قطب، ص 59.
 بجسد لـظة تخيله بو هنا من تُام الانسحام القرآلي .










 شرا فشر، (4).



 ولا يكون التواصل بينهم والتآلف إلألا بالٔعمال ، فتلغى الأنساب وتبطل ، وأنه لا يعتد بالأنساب

$$
\text { (1)-المرحع نسسه ،ص } 130 .
$$

$$
\text { (2)-المرحع نسه، ،ص } 128 .
$$

(3)- (3) -ي ظلال القرآن ، سيد تطب ، 3062/5.
(4)-انتحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 24،ص133،
(5)- الصصر نسنه ،ج 9،ص 414.

$$
\text { (6)-اتحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 9،ص } 414 .
$$




 لا يتحدثون (ولا يتساءولون) )" (3)






 سريعة أكسبت صورة عقاب المشر كين عظمة و هور ولا كبيرا .



 علوه بالسماء ، والني ترك الإمان وأشرك بالهُ بالساقط من السماء ، والأهواء اليّ تتوزع أفكاره
(1)-الكشاف ،الزغنشري ،ج 4،ص 368.

 (4)-اتصصير الفين يُ القرآن ، سيد تطب ،ص 43.


بالطير المختطفة ، والشيطان الذي يطوّح به في وادي الضالة بالريح اليت توي بما عصفت بــــه في
بعض المهاوي المتلفة）، ${ }^{(1)}$

 قصر الحياة فما كادت تبدأ بالتكاثر ،حتى انتهت بالمقابر－ـوذلك أقصر ما تصوّر به فترة الحياة، في اللفظ و الخيال《（2）．وأمَّا الصورة الثانية فقد：》عرضت امتداد اللهو طول الحياة من مبـــدئها إلى
 خصت به（حتَّى）：» على بروز الامتداد《（4）؛فحقتت باتحادها جميعا المقصود من هذا النص القصير وهو بيان：》غرض قصر الحياة وغرض طول اللهو فيها《（5）． ومن المؤ كد أنَّ المشاهد القصيرة في القر آن الكريم تعرض في مواقف معينة لا تحتمل التفصــيل تساق لمقامات غخصوصة．
وجماع الأمر في موضوع الانسجام القرآين ودور التعبير القرآي الموجز في إثراء المعـــاين：أنَّ
التناسق القر آني له أشكال متعددة تعمل على الانفتاح الدلالي بخملها فيما يلي： －＞االتنسيق في تأليف العبارات، بتخير الألفاظ، ثم نظمها في نسق خاص، يبلغ في الفصاحة أرقــى درجاها．［．．．］．و منها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخيرّ الألفاظ و نظمها في نســـق خـــــاص

 النصوص،والخطوات التي تصاحبها＞（6）
（1）（الكشاف ،الزغشري ،ج4،ص 289．مُزعة ：قطعة لـم كما ورد ين الصحاح．
（2）－التصوير الفي في القرآن، سيد قطب ،ص 131.
（3）－－المرجع نغسه ،ص131．
（4）－المرجع نفسه، 131．
（5）－المرجع نفسه ،ص131．
（6）－التصوير الفيز يُ القرآن، سيد قطب ،ص87－88．

ولاشك أنَّ الإيماز في القرآن الكريع بلونيه -قصر وحذف- ييدو واضحا جليّا في الأسلوب
 الأسلوب يتخلل العديد من المواضع التعبيرية في القر آن؛ و خاصة أسلوب المذف بتعدد تقديرات
الحذوف فيه.

## المطلب الثاي:

## المثل القر آكي ودوره في توليد المعنى





 و المستفاد من مذا الككلام أنّ الثلث يعين الشبه و المساوراة و الصفة.





 هكا مكن من اللفظ في توليد أكثر ما ما عكن من العاني، (5).



$$
\text { (1)-لسان العرب ،ابن منظر ، ج11،ص } 610 \text {. }
$$

(2)-الوحدة الفنية في القصة القر آنية ،عمد الدالي ، ص 173.
(3)-الـثل السائر ،ابن الأئير ،ج1،ص 41.


$$
\text { الر سالة بيروت ،1983،ص } 107 .
$$

والبناء على المثل و الحكم عليه كأنه عين الممثل له ،و الإبداع هنا يتمثل بالمز ج الرائع يين المشــــ والممثل له حت ليكاد الأمر يخفى ،و لا يكشفه إلا التأمل الدقيق «(1). و قد اتخذ القر آن الكريم المثل بوصفه وسيلة بيانية تقرب المعنى إلى المخاطب وتبرز >الحقــــائق السامية في معانيها و أهدافها تأخذ صور رحّا الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقرهـا إلى الأفهــام بقياسها على المعلوم اليقيني ،والتمثيل هو القالب اللغوي الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان ،بتشبيه الغائب بالحاضر ،و المعقول بالغسوس ،و قياس النظير إلى النظير ،وو كم من معـــن جميل أكسبه التمثيل روعة و جمالا ،فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له،و اقتناع العقل به ،وهو من
أساليب القر آن في ضروب بيانه و نواحي إعجازه « (2.).

فالتمثيل بوصفه أسلوبا بالاغيا يظهر المعاني الكثيرة و يقرّهّها إلى الأذهان عن طريــق تشـــبيه الغائب بالحاضر، وجعل المعقول مسوسا. ويبرز الز خششري أسباب ولو ج باب التمثيل وبيان مواضعه بقوله: ال إنَّ التمثيل إنما يصار إليه لما
 المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله،و إن كان حقيرا كان المتمثل به كذلكه،(3) و للأمثال القر آنية فو ائد كثيرة ،ومنافع بيانية متنوعة تتمثل في :

》-الحقائق السامية،و المثل العليا ،و الأهداف الرائعة تبرز صورقا ،و تنقش في لوحة العقــــول إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم كتثبيه الغائب بالماضر ،و المعقول بالغسوس ،و قياس النظير . بالنظير

- تجمع الأمثال المعاين الر ائعة في العبارات موجزة سواء كانت للترغيب أو التنفير. -تكشف الأمثال عن المقائق الغيبية ،كالجنة و النار ،وعالم الملائكة و عوالم الشياطين و الجانان -الأمثال أوقع في الخطابة من السرد، و أبلغ في الوعظ، و أقوى في الزجر، و أقـــوم في الإقنـــاع ع الـا بإعطاء الحجة و إقامة الدليل.
(1)-أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع،عبد الرمان حسن حبنكة الميداني،ط،دار القلم،دمشق،1412هـ-1992م ،ص


-الأمثال أداة تربوية ،تعين المربين على الانتقال من الغسوس إلى المعقول ومن المعلوم إلى المهرــول لما تحمله في طياها من قصص شائق « (1)

و أمَّا الحكمة من ضرب الأمثال فتظهر: »"في إبراز خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق، تريك المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد. وفي ضــرب الأمثال تنكيت للخصم الشديد الخصومة، وقمع لضرورة البحامع الأبي، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسها (2)

## و الأمثال في القرآن الكريم قسمان :

ظاهر مصّرح به،و كامن لا ذكر للمثل فيه .
فالظاهر المصّرح بها يقصد هـا: 》 الأمثال التي وردت فيها لفظة المثل،أو التشبيه و ذكـــرت فيها أداة التشبيه أو وجه الشبه أو حذف منها الاثنان ،أو جاءت على سبيل الاستعارة التمثيليــة أو القصة المثل) (3)
(1)-الوحدة الفنية في القصة القر آنية ،عمد الدالي ،ص 182.

$$
\text { (2)-الإتقان في علوم القر آن ،السيوطي ،ج1،ص } 386 .
$$










 استعارة «.من روائع القر آن ،البوطي ،ص 181.وقد توسع عمد جابر الفياض في رسالته الأمثال في القر آن في التفريق بـــين
 بجذ المشبه -بعد حذف الأداة و الوجه-و بقاء المثبه به ،و القر ينة الصارفة ،فيطلق عليه اسم الجاز المر كب ،أو التمثيل على



وأمًا الأمثال الكامنة فهي: 》 اليَّ مُ يصر حيها القر آن بلظ التمثيل و لكنها تدلُ على معان
 . كعانيها لا بألفاظها 《 ${ }^{\text {(2). }}$
والأمثلة في كلا النوعين كيريرة نذكر مثالا عن الأمثال الظاهرة:










 فهي: >الز يادة في التشويق لمعرفة هذا الثل وما مثل به<<7).
 ص15،وأسرار البلاغة البرجاني ص 277-331.
(1)-الوحدة الفنية ،عمد الدالي ، ص 176.

 (4)-الالصدر نسنه، ،ج7،ص429. 7 (4)

 (7)-الالصدر نسس، ،ج7،ص429.

وأضاف أبو السعود(ت:982هـ) (1)بأنَّ سر التعبير بضرب المثل: إظهاراً لكمال اللطــــِ
 أطراف التمثيل.فقال تعالى ابتداء :(كلمة طيبة)،والتي تعين:» كلمةُ التو حيد أو كلَّ كلمة حســـةٍ
 يلفظه الإنسان من كلام جميل حسن و كل كلمة قيلت أريد هـا الدعوة إلى الله ،و كلّ كلمة أريد
 تفسير الكلمة الطيبة:(والطيبة: النافعة. استعير الطيب للنفع لُسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية) (5.فقد جعل الله تعالى الكلمة الطيبة سببا لانتفاع الإنسان في الدارين ووصفها بالطيب لما لها من أثر طيب في النفوس كأثر الروائح الطيبة.و هذه الكلمة الطيبة النقيــة شــــهـها الله تعــالى


 لرسم مشهد الطبيعة ذات الأشجار الطيبة بقوله تعالى:»تؤيت أكلها كل حين بإذن رهـــا《.يقـــول






$$
\begin{aligned}
& \text { ص 59.و معحم المؤلنين ،رضا كحالة ، ،ج } 11 \text { ، ص } 302 . \\
& \text { (2)-إرشاد العقل السليم ،أبر السعود ،ج 3، } 31 \text { ، } 494 . \\
& \text { (3)-الالصدر نسه، ،ج 4،ص } 31 . \\
& \text { (4)-الالصدر نسه، ،ج 4،ص } 31 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7)-إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج 4، } 31 \text { ، } 31 .
\end{aligned}
$$




 ذلك منعه أمل العقول ولو وصلوا إلى بذل النفوس) (1) .





ويقول سيد قطب في تنسير هذه الآية :إإنَ الككمة الطيبة كلمة المق كالشجرة الطيبة تابنتة






 ارتسمت في المس والخيال والومم، ، وتصور ت فتر كت هذه القوى المنازعة فيها ، فيحصل الفهـم التام والوصول إلى المطلوبه (4).
(1)--نظم الدرر ،البقاعي ،ج 4،ص 380.


$$
\begin{aligned}
& \text { (3)--ف ظالدل القرآن ،سيد قطب ،ج4 ، } 480 \text { ، ص400. } \\
& \text { (4)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج4،ص } 380 .
\end{aligned}
$$

و يورد شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاين كلاما وافيا في باب التمثيل يبرز فيه الأثر البليغ
 بصريح بعد مكنى ،و أن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ،و ثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس؛و عما يعلم بالفكر ،إلى ما يعلم بالاضـــطـرار والطبع [...]و ذلك الذي تفعل المشاهدة من التحريك للنفس،و الذي يبب هـا من تمكن المعنى في
 الخسوس؛ و بالتالي تكينها في القلب.
2/ المثل القصصي ،أو القصّة التمثيلية ومفهومها في الاصطلاح هي: الالقصة التي تضـــرب مثلا هي قصة تصور الحق و الواقع ،و أحداثها قد وقعت فعلا ،و حوار شخوصها قد صدر عنهم و المواقف التي ترتبت عن هذا الحوار قد مثُلت ،و كل ما ينسب من أقوال و أفعال و حر كـــات

 نفسه-مع اختلاف في الزمن و الإدراك و التقدم، فإذا كان حادث اليوم يشبه نظــــيره في الأيــام
 العظة ،و تظهر العبرة ،وتستعار القصة اليت وقعت في زمن غابر مورد المثل إلى الزمن اللاحق المشابه تاما للغابر في أحداثه و مو اقفه و صراعاته مضرب المثل «(2).

 والمكان فيكون بذلك الرابط الأساسي بين الموقفين هو الحدث و العبرة.



بيروت،لبنان،1409هـ-1988م ،ص 102-107.

(3)-التصة القصيرة جدا ،أمد جاسم الدسين ،ط1،،دار الأوائل للنشر ،سورية ،دمشق ،2000،ص 39.
"اخنو من البناء السردي الذي يفجر الإمتاع الذهين عند المتلقي ،بنحو بالغ المدى ،إنَّه يجعل المتلقي مسهما في الكشف الفي ،مفجرا تنقلاته الفكرية هنا وهناك ،مثريا الذهن بربط شذرات الأحداث و اللين لتداعياهاه1) ${ }^{\text {(1) }}$
و الأمثال القصصية في القر آن الكريع متعددة نذكر منها قصة الثلاثة الذين خلفو| |(2) يقول الله


 الرسول صلى الله عليه و سلم .فهذه القصة اجتمعت فيها المعاني النفسية اليت عاشها هؤ لاء الثلاثة


 التصريح بأممائهم على اعتبار أنّ: 》هذه الشخصيات النكرات لا تدعو ضرورة إلى تعر يفها ،لأنَّها لا تؤدي دورها في الحدث القصصي هنا باعتبارات خاصة ميزة لما ،و إنَّما هي مثل عام لِنســــــا
 الشاملة جلميع أفراد الجنسين فيما ضرب له،و سيقت من أجلهی"(5).
(1)-البنية السردية في التصص القر آين ،أمم مطول ، ص 139-140.





 (3)-الوحدة الفنية في التصن القر آنية ،عمود الدالي ،ص 190.

$$
\text { (4)-المرحع نفسه ،ص } 103 .
$$

(5)-القصص القر آني يُ منطوته و منهومه ،عبد الكـرع المطيب ،ط1،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،1384هــ-1965م

و قد تصدر التعبير القرآني القول بكلمة（خلفوا）حيث ：》خلفهم رسول الله صلى الله عليـــه وسلم بالمجر ان وفى الناس عن كلامهمهوأخر الحكم فيهم ليأتي أمر الله في بيان أمرهم واســــتمر تخليفهمه｜（1）．

و في هذا النص إيماز بالحذف ؛حيث حذف（جواب إذا）وتقدير الكلام ：》طال هم الغــم
حت إذا ضاقت عليهم الأرض بر حبها ألما و حيرة من هجر المسلمين همه＂（2．وقـــــــره البقــاعي بقوله：„لوجواب（إذا）حذوف دل عليه صدر الكلام تقديره ：تدار كهم بالتوبة فردهم إلى ما كانوا عليه قبل مواقعة الذنب＂（3）． ويتابع السياق تعبيره الدقيق بقوله تعالى：كُا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

 الضيق）${ }^{\text {（4）}}$
 والحزن و الحسرة للثلاثة الذين خلفوا قد بلغ 》مبلغا عظيما بجسما ،والضيق النفسي المعنوي يصير ضيقا حسيا انتقل و تحرك من نفو سهم إلى الأرض اليت يعيشون عليها ،فلم تسعهم أنفســـــهـ و م لم
 هـم الضيق إلى أقصى معانيه حتى انتقل أتـــره مـــن نفو ســـــم المنقبضـــة إلى الأرض فصــارت ضيقة＂）（6）فصارت هذه المعاناة إلى：》حر كات ذات جسم له ثقل و له وطأة، لم يستطع الثلالة حمله و عانوا منه ما عانوا حت أزاح الله عنهم هذا الحمل الثقيل＂（7）．

$$
\text { (1)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج 4،ص } 27 .
$$

$$
\text { (2)-روائع الإعجاز التصصي ،عمود السيد حسن ،ص } 325 .
$$

$$
\text { (3)-نظم الدر ،البقاعي ،ج4 ،ص } 27 .
$$

（4）－التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ، ،ج 6،ص 398.
（5）－الوحدة النية في التصة القرآنية ،عمد الدالي ،ص215．

（7）－المرحع نفس،،ص 215.

يقول أبو السعود تعليقا على هذه الآية :》 (ضاقت عليهم الأرضُ بمَا رَحْبَتْ ) أي برُّبهـا












 لأفانين العقابه< (6).



$$
\text { (3)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 6،ص } 398 .
$$

$$
\text { (4)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج4،ص } 27 .
$$



$$
\text { (6)- إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج 3،ص } 220 .
$$

(7)-التجسيم : (اهو إبراز المعنويات الجردة في أجسام حسوسة و ملموسة على العموم و الشمول «.الوحدة الفنية في القصة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-إرشاد العقل السليم ،أبر السعود ،ج 3،ص } 220 . \\
& \text { (2)--ظم الدرر ،البقاعي ،ج4 ،ص } 27 .
\end{aligned}
$$






 مضى ، ولينيبوا إلى اللهُ إنابة كاملة) ${ }^{\text {(1) }}$ و خلاصة القول:إنَّ هذه الآية الموجزة تعتبر معجزة أدبية،اختار القر آن الكريم لما كلمــات
دقيقة ذات دلالات واسعة.


 بكيث بتعل المتلقي أكثر قدرة على الفهم و الاستيعاب و أكثر قدرة على تثثل المعن الديين والعبرة الخلقية ،مما يؤ كدها في النفس و يعمقها في الإحساس)، ${ }^{\text {(2) }}$
و تشتمل القصة المثل على معايير فنية تميزها عن غيرها من الأمثال تتمثـــل هــــذه المعــايير يف: >الصدق الموضوعي و الفي في تشخيص المعاني الخردة و التوجيهات التربوية التي تضـــمنها في شكل عملي تطبيقي يمكن من تصور رها وإدراكها.وتتبدى الوجهة الموضوعية في التمثيل بأشخاص

 غر ائز ${ }^{\prime}$ (3)
(1) (1)-في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج 4،ص 150.
(2)-التصهة في القرآن ،عمد قطب،ط1، دار قباء ،القاهرة ،2002م، انص 276.


$$
\text { إشراف:مصطفى فهمي ، سنة 1970م-1971م، ص } 247 .
$$

و إذا نظرنا إلى الناحية الفنية وجدنا أنّ للقصة المثل دورا فعَّالا في توليد المعنى ؛إذ تيط في جملتها:البثروة من الحقائق و المعارف و ثروة من التصورات والإيماءات و التوجيهات و ثروة من الأسس اليّ ينبغي أن تقوم عليها المعاملات ،و ثروة من المبادئ الصحيحة اليت تبني الأوطان وتشيد البتمعات،و ثروة من علوم البلاغة «(1).

و أمَّا أهداف القصة المثل فقد لخصت معالمها في كتاب》التعبير الفني في القرآنه في كوفا:



المختصر تتسع دلالاها إلى صفحات،و هي بذلك تُدف إلم إيصال المعاين الدينية . و أمَّا الأمثال الكامنة فأبرز الأقسام اليّ يظهر فيها أسلوب الإيماز بكل معالـــــه و ملاحـــهـ الفنية والجمالية هي: الأمثال السائرة أو ما يعرف بالحكم القر آنية الجارية برى الأمثال. و مفهوم الأمثال السائرة عند الأدباء هي عبارة عن: „جُمل أرسلت إرسالا، و اكتســـبت صفة الشيوع لإيماز لفظها،و إصابة معناها ،و ما تضمنته من حكم أو مبادئ خلقية أو دينية) (3).
(1)-الوحدة الفنية في القصة القر آنية، عمد الدالي، ص 18.

$$
\text { (2)-التعبير الفي في القر آن ،بكري شيخ أمين ،ص } 228 .
$$





 للأمثال الكامنة الني عرضنا له .و قد اشترط له علماء البلاغة عدم التصريح بالفظ الثل أو بالفظ التشبيه أو ذكر أدادة التشبيه أو

 حت صارت ذات انتشار و شهرة على ألسنتهم"(1). و تعرف كذلك بأها: „جمل مرسلة موجزة تعد من القواعد الكلية البامعة وضعت وضعا يفيد العموم في الاستعمال «)
ومَّا يلاحظ عن المصطلحين أهما يتغقان في المفهوم و يختلفان في التسمية، فالتباين كما هـــو مبين في الأسماء لا في المسميات.

 التشبيه وجودة الكناية «) ${ }^{\text {(3) }}$

 [البقرة :216]. تقال هذه الآية في: » اكلُ أمر ييبه الإنسان، و عاقبته وبيئة أو لا يدري عاقبتــه،
ولا ما يترتب عليه>>(4).









 (2)-حكم من القرآن جر ت برى الأمثال ،توفيق بلطه جي ،ص 15. (3)-التعبير الفين ،بكري شيخ أمين ،ص 230. (4)-(المجحزة الكبرى ،كمد أبر زهرة ، ص 295.

مقصود الآية كما يوجهنا عمد الطاهر بن عاشور هو: ها الإرشادُ إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء، وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة.ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفــــال من ملائم، حتّى يسبره .عسبار الرأي ، فيتحقّق سلامة حسن الظاهر من سُوء خفايا الباطن «(1). و يبرز سيد قطب مغزى هذه الآية و مدى تحقق معانيها العظيمة في حياة الواقع بقوله: پو كل
 الخير العميم ـ ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم.و كم من مطلوب كاد الإنسان يـــــنـهب نفسه حسرات على فوته؛ ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذاً من الله أن فوت عليه هن هنا
 في حياته من الخير ما لم ينثئه الرخاء الطويل،(2) ${ }^{(2)}$ و قد تعرض ابن قيم الجوزية(3) لمذه الآية فأظهر ما تحتوي عليه من حكم و أسرار و مصالح


 وشرور و مصائب.
-تقتضي الآية من العبد التفويض إلى من يعلم عو|قب الأمور و الرضا بما يُتاره له و يقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة.وأنه لا يقترح على ربه و لا يختـار عليه ما ليس له به علــــــو.وأنـــه إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 3،ص } 368 .
\end{aligned}
$$









فوض أمره إلى ربه و رضي بما يختاره له أمده فيما يختار له بالقوة عليه و العزيمة و الصبر وصــرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه． －أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات،و يفر غ قلبه من التقديرات و التدبيرات الـــيت يصعد منها في عقبة و يترل في أخرى＜＂（1） ومن أمثلة الحلمم القر آنية الجلارية بحرى الأمثال قوله تعالى： ［يوسف ：76］．تقال هذه الآية：》دائما لمن يتباهى بعلمه《＂（2）يقول محمد الطاهر بــن عاشــــور في تفسير هذه الآية：»و الفوقية بماز في شرف الحال ، لأنَّ الشرف يشبّه بالارتفاع．وعبر عن جـــنس المتفوق في العلم بوصف（عليم）باعتبار نسبته إلى من هو فوقه إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه وظاهر تنكير（عليم）أن يراد به الجنس فيعم كلّ موصوف بقوة العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى فعموم هذا الــكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه ．ويتعين تخصيص هذا العموم بالنســبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم وقد يممل التنكير على الو حدة ويكون المـــراد علـــيـم واحد فيكون التنكير للو حدة والتعظيم ، وهو الله تعـــالى فـــلا يحتـــا ج إلى التخصــيص «（3）．
 و نظير هذا التمثيل بند قوله تعالى ： شَيْءٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ في سبيل الله«《（5）يقول محمد الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية：》و افتتاح الكالام ببيان بعــض وسائل البرّ إيذان بأنّ شرائع الإسالام تدور على مِحْور البرّ ، وأنّ البرّ معنى نفساني عظيم لا يخـــرِرم

 （1）－كتاب الفوائد ،شمس الدين أبي عبد اللّ بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ،حقيق ：أبو عبد الرممان
 （2）－حكم من القر آن جرت برى الأمثال ،توفيق بلطه جي،ص 15. （3）－التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 5،ص 175.

$$
\text { (4)-المصدر نفسه ،ج 7،ص } 301 .
$$

（5）－حكم من القرآن جرت برى الأمثال ،توفيق بلطه جي،ص 15.

خصلة من خصاله ．و البرّ كمال الخير وشموله في نوعه ：إذ الخير قد يعظم بالكيفية ، وبالكميّـــة ،

 بالتعدّد ، والإنفاق يعظم بالأمرين جميعاً ، والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء و ونموله كان برّاً أيضاً．وقد جعل الإنفاق من نفس المال المُحَبّ غاية لانتفاء نوال البرّ ، ومقتضى الغاية أنّ نوال البرّ لا يحصل بدوهنا ، وهو مشعر بأنّ قْبْ الإنفاق مسافات معنوية في الطريق الموصلة إلى الــــبرّ ، وتلك هي خصال البرّ كلّها بقيتْ غير مسلو كة ، وأنّ البرّ لا يحصل إلاّ بِنهايتها وهو الإنفاق مــــا الغبوب ، فظهر ل（ حتّى ）هنا موقع من البالغة لا يخلفها فيه غيرها ：لأنَّه لو قيل إلاّ أن تنفقــــوا مِمَّا تحبّون ، لتوهمّ السامع أنَّ الإنفاق من الحَبِّ و حده يو جب نَوال البِرّ ، وفاتت الدلالــــة علـــى المسافات والدرجات الَّي أشعرت بها（ حتَّى ）الغائية［．．．．］وفي ذلك تز كية للنّفس من بقية ما فيها من الشحّ ،و في ذلك صلاح عظيم للأمّة إذ بتود أغنيَاؤها على فقر ائها ．ما تطمح إليه نفو سهم من نفائس الأموال فتشتدّ بذلك أواصر الأخوّة ، ويهنأ عيش الجميع＂（1）．و ليس يخفى ما في هذه الآية من إيباز يشمل أنواع البر و الإحسان مما يقصد به التقرب إلى الله بتز كية النفس و الإســـهام في
تو حيد صفو ف الإخوة .

وقد عدَّ علماء البالغة آيات كثيرة هي من أعلى أوجه الإيماز بالقصر الذي يعد من جوامع
الكلم نذكر منها： －قوله تعالى：》الباطل ضعيف لا بد أن يؤول إلى زوال 《（2） －قوله تعالى：》الحق ثابت مهجما تكالب عليه الناس «（3） －قوله تعالى：لِمِثِلْ هَذَا فَلْيُمَلِ الْعَمِلُونَ تريد له أن يسارع في الخيرات ليصل إلى أحسن الغايات «＂（1）．
（1）－التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج3،ص 126.

$$
\text { (2)-الظاهرة البمالية في القر آن الكريع ،نذير ممدان ،ص } 93 .
$$


 غيرها ،و تسفه رأيهاه2 ${ }^{2}$.

وتتجلى المكمة في ضرب الأمثال في القر آن الكريَ في عدة جوانب حـدهما علماء البا(غـــة
منها:
»التذ كير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة الغسوس، فإنا الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لألمار أثبت في الأذمان لاستعانة النهن فيها بالحواس.
 وعلى تنخيم الأمر أو عغيره، وعلى تعقيت أمر أو إبطاله. و تعليم اليان وهو من خصائص هذه الشري ويعة.
ركشف العاني وإدناء المتومم من الشاهد، فإن كان الممثل له عظيماً كان الممثل به مثله، وإن كان حقيراً كان الممثل به كذلكهِ (3)

 التآليف في هنا الفن.










تُعطيها عبّة وشَغَفَاً، (1.نلمس من خلال كالام الجر جاني بيان العلاقة التكاملية بين الجمال اللغوي و الجمال التأثيري للأمثال القر آنية.

## المطلب الثالث

## مراعاة التناسب بين الذِكر و الحذف في القرآن الكريم

من الأفضل هنا أن نقدم تعريفا بمصطلح المناسبة، و التي يكثر دوراهـــا في عرضـــنا هــــا المطلب.
أو/ لغة: تععن 》المعار المناسبة، : و الارتباط《 (1)

ب/ اصطلاحا: تعني المناسبة في الاصطلاح: „ربط الككام بعضه ببعض من جهـــــة الألنــاظ أو
 يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني>3(3) يُفهم من هذا التعر يف أنَّ النظم الغكم؟؛ هو النظم الذي تتحد فيه الألفاظ و المعاي، وتتناسب أجزاء التعبير بعضها ببعض في المبنى و المعن فتكوّن و حدة لغوية. و المناسبة اليّ غن بصدد الإشارة إليها و بيان علاقتها بموضو ع الإيكاز هي :المناسبة بين ذِكر بعض المفردات و حذفها في آيات متشاهات في القر آن الكريع ؛ذلك لأنَّ القر آن الكريع: „يذكر ما ما يذكره ،ما يبدو أنَّ السياق يجيز حذفه ،عندما يكون في هذا الذكر تثبيت للمعنى ،و توطيد له في النفس ،و يكون في ذكره فضالا عن ذلك معان لا تستفاد إذا حذفه(4).و إذ ارتأى السياق حذف ما يمكن حذفه فلفائدة بلاغية. (1)(1)-سان العر ب، ابن منظور ،ج1،ص 1 1 155.

 (4)-من بلاغة القرآن ،أمد أمدم بدوي ، ص118.

وفي هذا المقام يقول صاحب (النكت في إعجاز القرآن): „و الـذف أبلغ مــن الـــذكر؛ لأنْ الذكر يقتصر على وجه و اللذف يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من وجوه التعظيم لـا تضمنه من التفخيم < (1).
 حضورة)

و المتأمل في آي الذكر الـكيم يمد أن في المواضع اليت يضمر فيها اللفظ تارة و يظهر تـــارة؛ يكون لذلك »عالقة بالتناسب ووحدة السياقه|(4):فوجه المناسبة بين الإظهار و الإضمار من جهية التقارب بين التر اكيب اللغوية المتشاهِة، و هدف من وراء المجع بينهما إلم بيان العلاقة التكامليـــة بين الحذف و الذكر في المواضع القر آنية ؛بيـث »اتتكافل فيه هاتان الظاهر تان ،لتحقق التناســبـ

التر اكيب على نسج واحدي(5).

و كثيرا ما يزاو ج التعبير القر آني بين الذكر و الحذف و تُعُلُّ هذه الظاهرة الأسلو بية 》من أهم
أحوال التر كيب اللغوي اليّ تتصل بالتناسب في النظم القرآنيه(6).
و سنحاول في هذا المطلب أن نبين من خلال عرض بعض الأمثلة القر آنية المناسبة المعنوية عن طريق الجمع بين الحذف و الذكر. و سنعرض لأمثلة قر آنية حية تشهد على التناسب بين الذكر و الحذف، و أثرهــــا الـمــــالي والفين في النظم القر آين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-النكت في إعجاز القرآن ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،الرماني ،ص106. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3)-ينظر تنصيلها في الإتقان في علوم القر آن ، السيوطي ،174/3 و ما بعدها . }
\end{aligned}
$$



$$
\text { الييضاء،الر باط، 1992م،ص } 205 .
$$

 (6)-ا(اتناسب البياني في القر آن ،أمد أبو زيد ،ص 203.



 (رسوله) ،وسبب الذكر في الأولى لسيدنا عممد -صلى الله عليه و سلم - هو :ل عداوة العــرب
 الواهية اليت اعتقدوها وللعادات السيئة اليت توارثوها.و للقر آن من حيث هو وحي رباريا ولياني لم يناسب -حسب زعمهم- عباداهمم ،فلشناعة ما اجترؤوا عليه من الصدّ و المخالفة لأوامره تعالى ، تعدى خلافهم و خصامهم إلى عداوة شخصه -صلى الله عليه و سلم - البي المبعو ث منهم ، وهنا تظهر العصبية القبلية ؛فهم ينكرون أن يجتي الله سبحانه و تعالى عمدا عليه السلام صــاحب الرســـالة الفقير، و لمم وجهاء وملوك هم أحق -حسب زعمهم - منه بالاختصاص بالنبوة) (1). فاقتضى السياق هنا ذكر لفظة ( رسوله)، للدلالة على العداوة الظاهرة و الشديدة من أهل
 و الرسول أولى في هذا المقام من غيره فيه:>إإشعار منه سبحانه و تعالى بكمال شناعة ما أقبل عليه

وعظم التهديد <(2.

و لم يذكر السياق القرآي كلمة (رسوله) في الآية الثانية ؛ بل اقتصر على لفظ الجلالة (اللّ)؛ لأنً: 》(عداوة اليهود للدين الإسامي أيّا كان حامله ، بصرف النظر عن نسبه أو قبيلته ؛ فالإنكار من قبيل إطاق المعاداة للدين بالكلية. على عكس أهل مكة الذين كان إنكارهم للدين، و لـامل
 الاختصاص أن زاد في عداوهم له؛ بأن فضل عليهم) و أي تفضيل ؟ إفا النبوة و الاصطفاء الإلمي بالتكليف و التشريف و التكريع الرباني له -عليه السلام -ه،(3)
(1)-إعجاز القر آن،فضل حسن عباس ،و سناء فضل عباس،(د.م)،دار الفرقان،عمان،الأردن ،1991،ص 209 -210.

$$
\begin{aligned}
& \text { (2)- المرجع نسه، ،ص } 210 .
\end{aligned}
$$





الثانية: (> جيد المبنة هجحا سارا ، لا تنغيص فيه، (2).

وإنَّما جاء التعبير القرآني باللفظ الظاهر في الأولى (مريئا) لإفادة معنى: (االتحليل و المبانغة في




قرف ولا قذر ولا وهن ولا صداع ولا ثقل ولا شيء مؤذ «(5).







 » لأنْ ما في هذه السورة كلام عيسى ،فما يتصر أن يكرن من فعل البشر أضافه إلى نفسه و هو
(1)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج 2،ص 171.

$$
\text { (2)- الصصر نفسه،ج2،ص } 171 .
$$

$$
\text { (3)-الكشاف ،الز غشري ،ج3،ص } 176 .
$$

$$
\text { (4)-التحرير و التنور ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج3،ص } 327 .
$$

$$
\text { (5)- نظم الدرر ،البقاعي ،ج 9،ص } 155 .
$$

الخلق الذي معناه التقدير و النفخ الذي هو إخراج الريح من الفم و ما يتصور إضافته إلى الله تعالى أضافه إليه و هو قوله فيكون طيرا بإذن الله و أبرئ الأكمه و الأبرص بإذن الله .ما يكون في طو البشر فإنّ الأكمه عند بعض المفسرين الأعمش و عند بعضهم الأعشى و عند بعضهم الذي يولد أعمى و إحياء الموتى من فعل اللة فأضافه إليه . وما في المائدة من كالام الله سبحانه و تعالى فأضاف جميع ذلك إلى صنعه إظهارا لحجز البشر، ولأنْ فعل العبد غخلوق للّ تعالى «1)
و لأبي السعود إشارة دقيقة لمذا الاختلاف الموضعي مفادها أنَّ التَّكرار: > في المواضع الأربعة

 مرتين لما أن ذلك موضعُ الإخبار،وهذا موضعُ تعداد النعم" (2).
فسبب اختلاف الآيتين بين الذِكْر و المذف يعود إلى أمرين هما؛ المخاطب والمقام.فالخطاب
 هـاه" (3).و أمّا الخطاب في الثانية :》فجاء من اللهّ مباشرة لا على لسان عيسى فكان من المناسب أن يضيف ما أيد به رسوله من معجز ات إلى نفسه،(4).



ذكر الفعل (خلقهنَّ) في الآية الأولم،و مُ يذكر في الآية الثانية،و حذف لفظ البلاللة (الهّ) في الآية الأولى و أثبت في الثانية؛ و لمذا التغاير بين التعبيرين سبب و غاية حددهما الإمـــام البقــاعي بقوله: »لا كان من أعجب العجب بعادلتهم مع إقرارهم .ما يلزمهم به قطعاً التسليم في أنه الواحد (1)-أسرار التكرار في القر آن ،عمود بن همزة بن نصر الكرماين ،عقيق :عبد القادر أمدل عطا ،ط2، دار الاعتصام ،القاهرة، 1396هـ، ص 48-49.40.
(2)-إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج2،ص 313.
(3) (3) المناسبة في القر آن الكرئ, ،مصطفى شعبان عبد المميد،ص438.
(4)-المرجع نسسه، ،ص438.

لا شريك له وأن له بميع صفات الكمال فله الحمد كله [...] ولما كان الأنسب للحكمة اليت هي
 الإبانة ، فقال لافتاً القول عن العظمة إلى أعظم منها فقال : ( الله ) أي(المسمى هِا لالما الاسم الــــــي جمع مسماه بين البلال والإكرام ) فقد أقروا بأن كل ما أشر كوا به بعض خلقه ومصـــنـوع م مـنـ مصنوعاته «"1).فالمغايرة بين الآيتين ترجع إلى متطلبات السياق.


 تَعْلَمُونَ . الثانية

وردَّ بعض علماء البلاغة هذه المباينة بين الآيتين إلى سبب أسلوبي وهو: >التفنن في البلاغة)|2(2).


 على هذا التّهديد فيجاب بالتهديد ب (سوف تعلمون).ولكونه كذلك كان المان مساو ياً للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام يف المآل ، ولكنّه أبلغ في الدّلالة على نشأة مضمون الجملة المســـتأنفة عـــنـ مضمون التي قبلها؛ ففي خطاب شعيب عليه السّام قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به



 بين الإضمار والإظهار يرجع إلى المقام و المخاطب ؛ففي النص الأول بند سياق التهديد في الأولى
(1)-نظم الدرر ، البقاعي ،ج6،ص 357.
 (3)- التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج16،ص153-154.

كان غليظا شديدا إلى قوم شعيب،و في الثاني كان الحطاب ليناً من اللّ تعالى إلى عمد -صلى اللّ عليه و سلم - المبعوث رممة للعالمين.

 أي هذين الأمرين يراد ،ذكره بعد هذا التهديد فحسن حذف الفاء من قوله (سوف تعلمون) أي بوعد لا خلاف فيه و إن تأخر زمانه ،و سوقه مساق الجواب لمن كأنه قال : ما المراد هذا الأهــــر
 وعلمت)،ولو ذكر الفاء لكان وصلا ظاهرا «(1) ،

وقد أرجع صاحب كتاب (درة التزيل) سبب المغايرة في الآيــتين إلى المناســبة اللغويـــة ، والتطابق الشكلي فقط.فقد جاء في (درة التزيل ): > أمر الله نبيه -صلى اللّ عليه و سلم في سورة الأنعام بأن يخاطب الكفار على سبيل الوعيد اعملوا على طريقتكم ووجهتكم ، أو على تكــــنـكم


 تجاهل قومه عليه فقالوا له (يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول و إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهططك

 المعن دخول الفاء ،و قصد هذا المعنى لما أظهروا من جهلهم به و أهمت لا يعرفون ما يقوله هم فقال لهم إي عامل سوف تعلمون عملي و تعرفونه بعدما أنكرتموه《 (2).
 ولعل ما ورد في (التحرير و التنوير) و (نظم الدرر) هو الأقرب .
(1)- نظم الدرر ،البقاعي ، 3ج،ص570-571.
(2)-درة التزيل وغرة التأريل فُّ يان الآيات التشاباكات في كتاب الله الثزيز ،ابن أبي الفرج الأردستاني الإسكايٌ ،ط1 ،دار

$$
\text { الآفاق البديدة - بيروت ،1973م ، ص } 72 .
$$

و مَّا لطف فيه ذِكْر الحرف في موضع ،و حذفه في موضع آخر، ،حرف الجر(من) الـــوارد في آيات عديدة من القر آن بالإثبات مرة (1)،ومرة بالاستغناء عنه لدوافع و أسباب بيانية .



 الْعَظِيمُ Rُالآية [التوبة: 100]
فالتشابه في العبارات و الجمل بين الآيتين جليٌّ، لكن بعضها تيز بز يادة في آية و نقص في آية



ولا ضير أنَّه لكل نطط من هذه الأنماط دافعه و مقامه؛ و يشير صاحب (درة التزيل) إلى السّر البياني لمذا التناوب بقوله: ٪ فكل موضع ذكر فيه ( من تختها ) إنما هو لقوم عام فـــيـهـم الأنبيــاء والموضع الذي لم يذكر فيه (من) إنما هو لقوم خصو صين ليس فيهم الأنبياء ألا ترى إلى قولـــه في سورة براءة (و السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار و الذين اتبعوهم بإحســــان رضــــي الله عنهم و رضوا عنه و أعدّ لهم جنات بخري تختها الأهنار خالدين فيها أبدا )فجعل مبادئ الأهـــــــار تحت جنات أخبر أهنا للصادقين و المؤمنين و الذين عملوا الصالحات ومنهم الأنبياء عليهم الصاة والسلام لا بل هم أوفم فالمتتاد أهنا أشرف الأنهار ،و الآية اليت في سورة براءة قد خرج الأنبيــاء عنها لأنْ اللفظ يشتمل عليهم فلم يخبر عن جناتم بأنَّ أشرف الأنار على بحرى العادة في الــــدنيا تحت أشجارها كما أخبر به عن الجنات التي جعلها الله لجماعة خيارهم الأنبياء عليهم السلام إذ لا
(1)- من (المواضع التي أُتتت فيها (منى):البقرة:آية 25، و آل عمران:آية 15-136-195-198،و في النساء :57-

$$
\text { 122-13، و المائدة :12-85-119 ، و يُ المديد :12 ،و في الجادلة : } 22 \text { ،و في سورة الطلاق : } 11 .
$$

 اليت تتحدث عن النعيم، وهو في سورة التوبة آية رقم 100.-- النّ أعلم- .

موضع في القر آن ذكرت فيه الجنات و جري الأفار تُتها إلا و قد دخلتها من سوى الموضع الذي المي
 ما في ميم القرآن 《 ${ }^{\text {(1). }}$

 فيها (من) في التعير (من ختها الأنار) فهو لتوم عام فيهم الأنياء .



 الجنان رياً وحسناً وزياً، ${ }^{\text {(2 }}$





 (نالدين) [...] و م يقل (أبدا) .فلو ذكر فيهما أبدا لطال الكالام « (3).



(1)- درة التزيل و غرة التأويل، الثطيب الإسكاين، ص 102-103.

$$
\text { (2)-نظم الدرر ،البقاعي ،ج4،ص } 10 .
$$

$$
\text { (3)- درة التزيل و غرة التأويل ، المطيب الإسكايف ،ص } 103 .
$$





 ما صارت علماً مشهوراً مكانه ، فألن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار مألوناً ومأنو ساً بــه: :ـ



 وأنّ الوعيد بنقده أشد و أصعب ،من قبل أنّ المشروب يكتاج إليه تبعا للمطعوم،و لهذا قدمت آية الالطوم على الشر اب)، ${ }^{2}$.
فالز غشري -من خلال كاهمه- يظهر لنا وجه التناسب التام ين السياق اللغوي ،و المقام؛إذ



 الماء العذب أسهل إمكانا في العرف و العادة و الموجود من من الماء الملح أكثر من الماء العاء العذب ،وو كثيرا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1)- الكشاف ، الزغنشري ،ج 4،ص465. } \\
& \text { (2)-الالصدر نفس، ،ج4،ص466 }
\end{aligned}
$$

الططعوم فإن جعله من الأشياء الخارجة عن المعتاد ،و إذا وقع فلا يكون إلا عن ســـخط مــن الله شديد ،فلذلك قرن بلام التأكيد زيادة في تحقيق أمره و تقرير إيجاده «(1).

فنظرة ابن الأثير إلى دخول اللام في الموضع الأول ،و تر كها في الثاين ،متوجهة إلى الســــياق والمقام الحالي ، سببه أن الماء العذب الحلو لم يمتج في جعله ملحا إلى تأكيد بحرف اللام ،و أمنَّا جعل المطعوم حطاما ،فهذا سخط من الهُ.
و قد أرجع البقاعي هذا التغاير إلى أسباب أخرى تتمثل في كون: ( صيرورة الماء ملحا أكثر من صيرورة النبت حطاما ،و مل يؤ كد لذلك و للتنبيه على أنَّ السامعين لما مضى التوقيف على تمام




 سبب، أتبعه بما كما أتبع الزر ع بالماء لذلك ولبيان القدرة على ما لا سبب فيه لمخلوق في السفل كما كان إنزال الماء عرياً عن سنتهم في العلوه، (2). يتضح من خلال كالام الإمام البقاعي ،أنَّ سبب دخول اللام ،هو بيان عظمة قدرة اللهّ تبارك و تعالى على الجعل و الإهلاك ،و استبعاد البشر فعل ذلك.و أمّا سبب حذف اللام فهو :بيان تمام القدرة الإلمية على إنزال الماء.
 للأمور؛ و يبدو ذلك واضحا في إثبات حرف الجر (من) في بعض الآيات ،و الاستغناء عنــهـا في أماكن أخرى ،في مقام الحديث عن مغفرة الذنوب من الله تعالى .
 وَيُؤَخِّرْمْمْ إِلَى أَبَلٍ مُسْمَّى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1)- الثيل السائر ،ابن الأئير ،ج 2،ص } 52 . \\
& \text { (2)- نظم الدرر ،البقاعي ،ج 3، ص338. }
\end{aligned}
$$


 التأكيده(1)
في حين استغن التعبير القر آلي عن ذكر (من) فٌ مواضع أخرى هي:

عمران:16]














بين الخطايين وكئلا يسوي ينن الفريقين فيُ الميعاده²² .
(1)- التناسب البياني في القرآن ،أمد أبو زيد ،ص 205.
(2)- الكشاف ، الزغشري ،ج2،ص543.

 لعدم المساواة بين مصير كل فريق .
و ذهب أبو السعود إلى القول بأنَّ (من) هنا للتبعيض، بمعنى غفران بعض الذنوب لا كلّهــــا وهي: 》ما كان في حق الله، فإفا تغفر بالإيمان،و أما حقوق العباد فلا تغفر بالإيمان فقط .جــــاء فـاء في

 ذلك لما أن المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفرةِ مرتبةً على عض الإيمان وفي شـــأن المــؤمنين مشفوعةً بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فيتناول الخروج جمن المظالم " (1).



 فقط؛ بل إلى الإممان والعمل.


[النحل:70 ]. بإسقاط حر الجر (من) في قوله (يعلم بعد علم شيئا) .

و يقول تعالى في موضع آخر؛ ذاكرا حرف الجر (من) في سورة الـج قوله عــز وجـــــل : : 05].وقد أرجع الطاهر بن عاشور هذه المغايرة لعلَّة شكلية، ومي التفنن في سياق العبرتين (3)


(1)- إرشاد العقل السليم، أبو السعود، 4،ص23.
(2)- نظم الدرر ، البقاعي ،ج 4،ص372.
(3)-ذكره عمد الطاهر بن عاشور في التحرير و التنوير ،ج17،ص147.

لذلك أيضا بدليل ختم الآية ،نزع الخافض للدلالة على استغراق الجهل لزمن بعد العلم ،فيتصــــ بالموت ،و لا ينفع فيه دواء و لا بجدي معه حيلة فقال بعد علم شيئا لا يو جد في شيء من ذلــــك عند إحلاله شفاء ،و لا يمنعه دواء :فبادروا إلى التفكر و الاعتبار قبل حلول أحد هذين"(1). وللبقاعي إشارة لطيفة تلمح إلى بيان الفرق بين المقامين بقوله :> ولمَّا كان السياق للقــــدرة على البعث الذي هو التحويل من حال البحمادية إلى ضده بغاية السرعة ، أثبت (من) الابتدائيـــة
 والحذق فيه فعاد في صبيحة ليلته أو بعد أيام يسيرة جداً من غير كبير تدريج لا يعلم شيئاً ، وأفهم إسقاط حرف الانتهاء أنه ر.عا عاد إليه علمه ، ور.ما اتصل جهله بالموت بخلاف ما مضى في النحل فقال : (من بعد علم ) كان أوتيه ( شيئاً) بل يصير كما كان طفلاً في ضعف الجواهر والأعراض لتعلموا أن ذلك كله فعل الإله الواحد المختار ، وأنه لو كان فعل الطبيعة لازداد بطول البقاء نــــواً في جميع ذلك ، وقد علم - بعود الإنسان في ذهاب العلم وصغر الجسم إلى نحو ما كان عليــــه في ابتداء الخلق - قطعاً أن الذي أعاده إلى ذلك قادر على إعادته بعد الممات ، والكون على حــــــال الرفات<" ${ }^{(2)}$

فالسرّ البياي - كما يصرّح البقاعي - من وراء إثبات حرف الجر (من) في الآية الثانية، هو الدلالة على تقارب الزمنيين ؛زمن المحهل بالخلق من زمن العلم بعد البعث ،وذلك بيـــان لقــــدرة -الخالق العظيم
 والتخويف؛ حيث يتردد الإضمار و الإظهار للحرف (من) في تلك المقامات.
فالآيات اليت خُصَّت بزيادة حرف (من) هي:
(1)- نظم الدرر ،البقاعي،ج 4،ص482.

$$
\text { (2)-ال|مدر نفسه ،ج5،ص } 345 .
$$


 وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْهِهِمْ قَرْنَا آَخَرينَ
 ذَكِكَ لآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ
 ذَلِكَ لآياتِ أَفَالِ يَسْمَعُونَ
4－قوله تعالى ：كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهْمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِيْنَ مَنَّاصٍ وأمَّا الأماكن اليّ حذفت فيها（من ）فهي：
 لآياتٍ لأوبِي النُّهُى
 ［مرئ：98］．

 مَحِيصٍ［ق ： 36 ］
فوجه التناسب في ذكر الحرف（من）في الآيات المذكورة هـــو مقـــام التخويــف الـــذي يتطلب：》التغليظ في الوعيد، وتكرار التهديد《＂1）،و أمَّا الآيات التي حذفت فيها（من）：》فهــي لا تتطلب تفصيل الوعيد والترهيب فيها لا ييلغ درجة الاستيفاء《（2）． وأمَّا الحكمة البيانية المراد تحقيقها（من）وراء إثبات الحرف（من）هو إرادة البعض．و في هذا
 الزائدة كقوم نوح وهود وصالح ،أدخل الجار فقال ：من قبلهم وبيَّن كم بقوله من قرن أي جماعة

متفرقين في زمان واحد ، وهم أمل كل مئة سنة [...] وإدنال المار على المهلكين يـــل علــى بعضهـم ${ }^{1}{ }^{(1)}$


 و أمنّا الأماكن التي آثر السياق القر آني فيها الإضمار ،فمراده أنّ: لاهميع الزمان الذي تقدمهم من آدم إلى زمافهم « (2)






 , الأرض على هيئتها ،و يتملم أن يكون ذلك على تقدير أن تقد كل واحي




(1)- نظم الدرر ،البقاعي ،ج3،ص12. (2)- الصصر نسسه ،ج7،ص71. (3)- التناسب البيان في القرآن ، أمدا أبر زيد ،ص 206. (4)- المرجع نفسه، ،ص 206. (5)- نظم الدر ر،البقاعي ،ج8،ص374.
(6)- الكشاف، الزغشري ،ج1،ص 324.

الأرض يتناسب و السياق المعروض؛ إذ المقام هنا فيه دعوة صريهة: „للتجرد عن فضول الأمـــــــال
فقطه ${ }^{(1)}$
و من الأمثلة التي تداول فيها الحذف و الذكر ،قوله تعالى -في مقـــام الإنـــذار و الوعيـــد:



 للمشاققة و كان أمرها زائد القباحة كان هذا الدخول أقبح دخول ،و كان سببا لأن يقال يال (فلبئس)
 ذلكه(2)

و أمَّا الآيات اليَ عنيت بذكر اللام؛ فلأن المقام يناسبه حذفها ؛حيث إنَّه :»لم يؤ كد جملـــة (بئس) هنا لأنَّ مقاولتهم هذه بنيت على بِّلـي


 التعبير يراعي قدرة السامع على الفهم و الإحاطة ،و قدرة الإشارات و القـــرائن علـــى الإيــــــاء
 لكل وضع يقتضيه المقام : \فلإلظهار مواضعه في الصياغة القر آنية و للإضمار مواضـــعه المختلفـــة وراء كل منهما من المعاني الإضافية و حسن النظم و بديعه ما يؤ كد دقة الأســـلوب القـــر آني في اختيار ألفاظه ووضعها في المواضع اليت تليق هِا « (5).
(1)- نظم الدرر ،البقاعي ،8،ص376.
(2)- الصدر نسسه ،ج8،ص375.

$$
\text { (3)-الصدر نفسه،ج7،ص } 345 .
$$

(4)- البديل المعنوي من ظاهرة المذف ، كريع حسين ناصح الخالدي ،ص 154.
(5)- الناسبة في القر آن الككرم ،مصطفى شعبان عبد الميد ،ص438.

ير جع إلى متطلبات السياق، وخصوصية الوضع، و إلى قدرة السامع على الفهم والاستيعاب.

المبحث الثاين : الوظائف التبليغية للإيجاز القرآين
المطلب الأول: الإقناع و الإمتاع بالإيجاز في القر آن الكريع
المطلب الثاني :شبهات و مطاعن حول الإيجاز القر آني -دراســـة
تحليلية نقدية -

قبل أن نلج هذا المبحث لا بد لنا من إلمامة و إشارة عامة عن المقصود بالوظيفة التبليغيـــة. فما معنى ذلك ؟ و ما مدى تُقتها في أسلوب الإيماز القر آني ؟. يعتمد الخطاب القر آن الكريع في صياغته التعبير ية على أساليب بلاغيا


 الإسامي "(2)
 والوجداني" (3.فكان لهذين العنصرين دورٌ مباشرٌ في عملية التبليغ القر آني ؛ من حيث إنَّه: 》احوى




 أشكاهلا ،و بكل حاجاهًا ،و بكل ابتحاهاهًا «(6) .
(4)- وظائف الثبليغ القرآين -إعامم الإنسان بالشرائع و النهع -،إحسان عسكر ،ط1،دار الاتحاد العري ،الأردن

$$
\text { 1412هــ-1992م،ص } 09 .
$$

(5)- الخطاب القر آي ،سليمان عشراني ، ص07.
(6)-المربع نسس،،ص07.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)- الخطاب القر آين ،سليمان عشراني ، ص07. } \\
& \text { (2)-(المرجع نسس، ،ص } 08 . \\
& \text { (3)- الرمرع نفسه، ص08. }
\end{aligned}
$$

فالقر آن الكريع كتاب تبليغ، والتبليغ من الإبلاغ معناه:>الإخبار أي نقل الخبر و الإعلام به


 وظائف التبليغ -والتي تعتمد في إيصالها على الأساليب البلاغية المتنوعــة- تــتـلخص في التــأثير
 المطروح:كيف يسهم أسلوب الإيماز في عملية الإقناع و الإمتاع في القر آن الكريع ؟.

## المطلب الأول

## الإقناع و الإمتاع بالإيجاز القر آين.

 النفس الإنسانية على اختلاف مشارها ، و تفاوت طبائعها ،و تعاقب أجياهلا ،و يمملها على الرضا
والعمل هِداية الدين و تشر يعاته،(1).

و لا ريب أنَّ الطريقة التوصيلية اليّ يتخذها الخطاب القر آني ،هي الغرك الرئيسي للتأثير في النفوس على تنوعها.وأسلوب الإيماز أحد الأساليب البالاغية الي: 》التساهم في عمليـــة الإقنـــاع ع القر آني مساهمة فعلية .عا له من خصائص بيانية و .ما يؤديه من أغراض بلاغية في التعبير «(2) . ${ }^{\text {(2 }}$. فمن المواطن اليتي يستخدم فيها الإيماز بالحذف في القر آن الكريع للإقناع قوله تعـهـا
 تَكُنْ مِنَ الْمُمْترينَ هذا المقام: »لاستدلال و البرهنة التي تتطلب حذف ما يمكن أن يدر كه المخاطب ،و يــا
 عيسى إلما بسبب ذلك لكان آدم أولى ،لكن آدم ليس ابنا و لا إلما باعترافكم ،فعيسى أيضا ليس
 صورة؛بيث يقيم الله تعالى في هذه الآية الحجة على الذين يزعمون أنَّ عيسى -عليه السالما - ابن (1)- أساليب الإقناع في القرآن الكريعهبن عيسى بطاهر ،ص157.
 (3)- المرجح نسنه، ،ص 159. (4)- المعجزة الكبرى القر آن،عمد أبو زهرة،ص 374.

اللهّ ؛لأنَّه ابن أمّ أبخب من غير أب، فردّ الله على هؤلاء المفترين هذا التمثيل الموجز الرائع(1).فكان التدليل القر آي كاملا هذا: >> النظم البديع يشبع العقل و القلب《(2) .
 وردا على افتراء النصارى؛ فإنّها كذلك دلالة واضحة على قدرة الله تعالى المطلقة على الإيجـــاد ، فالله سبحانه متفرد بالخلق لا ابن له و لا أب . و الآية تذكر المخاطب بأصل خلقته،وتنبه البشرية جمعاء بأن أصلها كلّها ينتهي إلى آدم عليه السلام، و للهّ العزة والقدرة جميعا(3).


 بقوله:»فانظر كم من كلمة و كم من جملة طويت في صدر الكالام و في شقيه ؟و كيف أها حين طويت لم يترك شيء منها إلا و قد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه،و مغتاح يوصل إليه؟فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أنَّ هناك جامعا لمما مرددا بينهما يقال فيه :ماذا تصنعون ، و أي الطريقين تسلكون ؟و الاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دلَّ علـــى اســـتغهام تمهيدي قبله عن حصول أصل الاستعجال .و كلمة (البرمون) دلت على استحالة هذا الشق مـــن (1)-ينظر:تعليق عمد أبو زهرة في المعجزة الكبرى ،ص 314-344،و بن عيسى بطاهر في أساليب الإقناع،ص 160-
(2)- أساليب الإقناع في القر آن الكريع ، بن عيسى بطاهر ،ص 161 (3)- ينظر :تفسير القر آن العظيم ،ابن كثير ،ج 2،ص49. (4)-هو: بحمد بن عبد اللّ دراز: فقيه متأدب مصري أزهري. عالم، أديب ولد عمصر سنة 1958م ، وانتسب إلى معهد الإسكندرية الدين، وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، وعلى شهادة العالية، ثم تعلم اللغة الفرنسية، واختير للتدريس
 بالتدريس في جامعة القاهرة،وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية، ونال عضوية جماعة كبار العلماء، و كان عضوا في اللجنة العليا لسياسة التعليم، وفي بجلس الإذاعة، ويُ اللجنة الاستشارية الثقافية في الأزهر، واشترك في المؤتر العلمي الإسلامي بمدينة لاهور بالباكستان، وتويف ها فجأة في 16 جمادى الآخرة سنة 1377هـــــمن مؤلفاته: تاريخ آداب اللغة العر بية،. وتفسير آيات الأحكام، و النبأ العظيم.ينظر:الأعلام ،الز ر كلي ،ج6،ص246،و معجم المؤلين،رضا كحالة ،

الترديد.و كلمة ثَّ العاطفة دلت على المعطوف عليه المطوي بينهما و بين الممزة ،و لفظ الآن دل
 الظرف قد دلت على طول مدة التسويف الذي منع من قبول إمافْم،لأنَّهمم عمروا ما يتذكر فيـــهـ من تذكر<" ${ }^{(1)}$
 المنحرفين[....]وتخذير الإنسان من الركون إلى الظالمين «"(2)
 إحدى:»و سائل إبلا غ الدعوة و تثبيتها،و من أبنح وسائل التأثير الوجدالي ،[....]وقد حققـــت الهدف التبليغي على أكمل وجه<<(4)؛ومن ذلك قصة هود -عليه السلام- مع قومه ؛لقـــــد أتــــت قصته ملخصة: 》قصيرة بليغة مر كزة عن قوم عاد .ذكرها الله تعالى في إحدى و عشرين كلمـــة فقط .و على الرغم من ذلك فقد احتوت هذه الكلمات القليلة على كل مقومات القصة و عناصر
 (18) إِنَّا أَرْسَنْنَا عَلَيْهِمْ رِيًا صَرْصَرَا فِي يَوْمَ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ (19) تَتز عُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ
 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنُذرِر) :》ما فعله قوم عاد و اشتملت في نفس الوقت على تشويق لمعرفة مـــــا
 ساق فم ريحا عاتية قضت عليهم ،و ينتقل التعبير بعد رسمه لصورة الهلاك بالريح العاتية إلى التشبيه

(1)- النبأ العظيم ، عبد الله دراز ،ص 141-142.

$$
\begin{aligned}
& \text { (2)- وظائف التبليغ ،إحسان عسكر ،ص230. } \\
& \text { (3)- المرجع نغسه، } 449 . \\
& \text { (4)-المرجع نغسه ،ص } 14 .
\end{aligned}
$$

(5)-القرآن و القصة المديثة ،عمد كامل حسن الغامي ،ط1،دار البحوث العلمية-بيروت،1970،ص 13.

$$
\text { (6)--المرجع نغسه ،ص } 14 .
$$

الكافرين＂（1）．وفي قوله تعالى：（تَتزعُ النَّاسَ كَأَنَّهْمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَرِر）،و جَع هذا التشبيه：》 في أسلوب رائع بين الواقعية والخيال ．．إذ تشبيه الكافرين بجذو ع النخل الخاوية الجافة بعد أن قضت عليهم تلك الريح العاتية يعتبر من أبلغ و أعظم التشبيهات اليت تساعد خيال قارئ القر آن على أن يرسم صورة لما أصاب هؤ لاء الكافرين）＂（2）

ومن القصص القر آني اليت يبرز فيها：》روعة الحوار و الأسلوب المعجز «（3）قصة نوح－عليه


 وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِ لَا بَنْيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَكَا تَكُنْ مَعَ الْاكَفِرِينَ（42）قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ الْمَاء قَالَ لَاعَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمْوْجُ فَكَانَ مِنَ الْْغْرُقِينَ ${ }^{\text {B／}}$ وإبطال الباطل ،و هذا النص القر آني بتر اكيبه الدقيقة：„على قلة عددها صـــورة رائعـــة كاملـــة للطوفان و أمواجه المتلاطمة كالجبال．．．و تصور مكان وجود ابن نوح و كيفية غرقه علاوة على ما فيها من حوار قوي عميق وما انطوت عليه من تو جيه ديي غير مباشر و إيـاء لا يقاوم بالإمــــان بقدرة الله و عظمته و جبروته و برحمته الواسعة في نفس الوقت بالذين آمنوا ه（4）． ومن القصص القر آني الذي يعتمد الإيجاز بالقصر في أسلوبه السردي قوله تعالى ：أَلْمَ تَــرَ


 ظاهرة 》االإيباز في أسلوب السرد القصصي في القر آن الكريمی＂（5）حيـــث أتـــت علـــى قصــص
（1）－القرآن و القصة الحديثة ،عمد كامل حسن العامي ،ص 15
（3）－المرجع نفسه ،ص 14.
（4）－المرجع نفسه ،ص 45.
（5）－البنية السردية في القصص القرآني ،أمد مطول، ص 130.

ثلاث：قصة（عاد）و（ثُود）و（فرعون）؛فأما الأولى فمقدار ألفاظها عشر كلمات ،والثانية بجملة واحدة و الثالثة بثلاث كلمات فقط．والغرض من هذا الإيماز البليغ هو ：» وععوة العقل إلى النظـــر والتفكير في ما عرض عليه من أمر بوجه عام ،فيتحول بذلك المتلقي من طرف سلبي متلق فقط إلى طرف إيمابي يؤ كد حضوره بكثافة في جو الخطاب المبثوث إليه《＞（1）． إنَّ الإيماز الذي اعتمدته الآيات السابقة يقوم على ألفاظ مو حية تعــــد مفــــاتيح المعـــاني والدلالات؛فالإيجاز في تلك القصص مبناه：»تكثيف الغتوى و اقتصاد في حكمة ،على أن كل لفظة منها تعد رمزا دلاليا و شارة تثير كل تفاصيل الحشد اللفظي＂（2） وأمَّا الوظيفة اليت أدهًا الآيات فهي من جانبين ：الأولى تمثلت في：》إبلاغ الرسالة الدلالية＜（3） والثانية في كوها ：》سلطت تأثيرا ضاغطا على المتلقي ،تثل في تحذير المشر كين من أن يصيبهم ما أصاب الأمم التي احتملها السرد الوجيز «《（4）．

فالغاية التبليغية في القصص القر آني كله هي غاية إعجازية ؛لأنَّها قصص ：»فريدة من نوعها فهي بتحمع بين الواقعية و الخيال في إعجاز تتقاصر عنه و تتضاءل قدرة أية كاتب مهمما بلغ شأوه أو رسخت قدمه في ميدان التأليف القصصي＜＂（5．و إذا خصصنا بالذكر وجه الإعجاز القصصي في القر آن الكريع في القصص المو جزة فمن حيث إنَّها استوفت جميع شروط القصة القصيرة التامة؛ وتتمثل هذه الشروط في ：
．و－ج －تمولما على أسلوب وصفي جيد ． －عدم الاستطراد في تصوير الأحداث ． －التشويق الذي يدفع بالقارئ إلى متابعة القراءة حو ادثها في لفة حت النهاية «（6）．
（1）－البنية السردية في القصص القرآني ،أمد مطول ،ص 131. （2）－المرجع نفسه ،ص 132.
（3）－المرجع نفسه ،ص 132.
（4）－المرجع نفسه ،ص 132.
（5）－القرآن و القصة المديثة ،عمد كامل حسين ،ص 14.
（6）－المرجع نفسه،ص 14.





صاحب ولا شريك «، (1).










 (1)- المعاني الثواني في أسلوب القرآن ،فتحي أمدد عامر،(د.م) ، منشأة المعارف -الإسكندرية ،1993م، ص 400. (2)- وظائف التبليغ ،إحسان عسكر،ص 59. (3)- التحرير و التنوير، عمد الطاهر بن عاشور، ج 16، ص 431. (4)-المعاني الثوالي ،فتحي عامر،ص 400. (5)- وظائف التبليغ ،إحسان عسكر، ص 59. (6)- السلسلة الصحيحة ،الألباني ،ج10،ص 215. (7)- في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج 4،ص 454.

بين المبدأ والمصير ، لتبدو المفارقة كاملة ، والنقلة بعيدة ، ويقف الإنسان بين مشهدين وعهـــدين متو اجهين : مشهد النطفة المهينة الساذجة ، ومشهد الإنسان الخصيم المبين«"(1). وأمَّا حكمة التبليغ في الآية الكريمة فتتلخص في دعوة الإنسان إلى: ٪ كـــبح جمـــاح الغـــرور
 سبحانه موقف خصيم مبين>(2)

ومن صور التبليغ القرآين أن يعبّر عن الحالات النفسية الإنسانية في شكل :»»ـــور حيـــة
 هُوَ أَمَاتَ وَأَحمَا الإدراكية تحال على أسباهـا [...]و لا يعلم أحد قبل وقت الضحكك أو البكاء أنه يضحكك أو يبكي ولا أنه يأتيه ما يعجبه أو يمزنه،ولو قيل له حالة الضحكك أنه بعد ساعة يبكي لأنكر ذلك،ور.بــــا
 فكانت القدرة على إيمادها في الشخص الواحد أعظم ما يكون>) ${ }^{\text {(4). }}$ وي هذا الصدد يقول سيد قطب تعليقا على هذه الآية:»وتحت هذا النص تكمن حقــــائق كثيرة. ومن خلاله تنبعث صور وظلال مو حية مثيرة.فأود ع هذا الإنســـان خاصـــية الضـــــا و خاصية البكاء . وهما سر من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف هما، ولا كيف تقعان في هذا البهجاز المر كب المعقد.الذي تتداخلل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشــــابكان وتتفاعلان في إحداث الضحكك وإحداث البكاء .فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء . وجعله - وفق أسرار معقدة فيه - يضحكك لفذا ويبكي لفذا ـ وقد يضـــحكك غـــــاً مــــا أبكــــاه
 حسب المؤثرات الو اقعة عليه.وقد يضحكك فريق مما يبكي منه فريق.لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك[...]هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال..وغيرها كثير تنبثق من خــــالال الـــنص

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)- في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج 4،ص } 454 . \\
& \text { (2)--وظائف التبليغ، إحسان عسكر ،ص439. } \\
& \text { (3)--المرجع نغسه ،ص181. } \\
& \text { (4)- نظم الدرر، البقاعي ،ج8،ص284، اص28. }
\end{aligned}
$$

القصير ، وتتراءى للحس والشعور . وتظل حشود منها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد الـــنفس من التجارب؛ و كلما بتددت عوامل الضحكك والبكاء في النفوس - وهذا هو الإعجاز في صـــورة من صوره الكثيرة في هذا القرآن . (وأنه هو أمات وأحيا ).و كذلك تنبثق من هذا النص صور لا عداد لما في الحس [...]وتنبثق ملايين الصور من الموت والحياة. في عوالم الأحياء كلها.في اللحظة الواحدة.في هذه اللحظة. كم ملايين المالايين من الأحياء ماتت.و كم ملايين الملايين بدأت رحلــــة الحياة.ودب فيها هذا السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم أحد إلا اللّا!و كم مـــن ميتـــات وقعت فإذا هي ذاها بواعث حياة! و كم من هذه الصور يتراءى على مدار القرون، حين يســـتغرق الخيال في استعر اض الماضي الطويل>(1). لقد استوعبت هذه الآية الموجزة دلالات غزيرة؛ إذ دلت ألفاظها القليلة على أحوال النفوس

في تقلباها بين ظروف الحياة الثمانية ابمحمعة في قول الشاعر:
٪ ("ثانية بحري على الناس كلهم سرور و حزن،و اجتماع و فرقة وغاية التبليغ القرآني من هذه الآية الكريمة تتجلى في إبراز:》اعظمة القدرة الإلهية في خلـــق
الإنسان< (3).

و بند من آيات الإعجاز و الإيباز قوله تعالى : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْب لا يَعْلَمُهُــا إلا هُـــوُ
 وَلا يَابِ إلا فِي كِتَابٍ مُبينٍ وصور كثيرة.وعن إيمازها المعجز يورد سيد قطب تفسيرا يبرز فيه القيمة الفنية و الجماليـــة فـــــا النص المختصر و دوره في إخراج كل تلك المعاني الغزيرة بقوله :»إنَّ الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والبمهول، وعالم الغيب وعالم الشهود ، وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح ، ووراء حدود هذا الكون المشهود . . و إن الوجدان ليرتعش وهو يســتقبل
(1)-في ظلال القرآن،سيد قطب ،ج7،ص 65.
(2)- البيتان لأبي عبد الله بن أسد العاببي البصري ت: 243 هـــ، رسالة المسترشدين، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط9،

(3)--وظائف الثبليغ،إلسسان عسكر ، ص181.

 هو .ويجول في بحاهل البر وين غيابات البحر،المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من
 حبة يخوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين اللّ.ويرقب كل رطب و كل يابس في هذا الكون العريض،لا يند منه شيء عن علم الله الغيط [....وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضــــع كلمات) ${ }^{\text {(1) }}$

و أمَّا مقصد التبليغ القرآني من هذا النص فيكمن في نقطتين :»1-التبليغ عن دور العقل في

 العلم الذي يمكن أن يطلع الإنسان عليه،و ذلك الذي يعجز العقل البشــري عـــن اســتـيعابه أو الاطلاع عليه《
ومن خصائص التبليغ ين القر آن الكريع بيان الأنحلاق و الفضائل و الأحكام:》الـــيّ تحــتم


 [النحل:90] .فهذا النص الكريع على إيمازه فقد جاء مرشدا:>إلى تبيان أصول المدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي،إذ الشريعة كلها أمر وفي،ووالتّقوى منحصرة في الامتتال
والاجتتاب«(4).


(1)- في ظلال القرآن ،سيد قطب،ج2،ص112. (2)- - وظائف التبيغ ،إحسان عسكر ،ص 243. (3)-المرجع نسنه،ص 243.
(4)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور، ،8،ص 112.
 الغراء؛فقد جاء في كتاب (ترير التحبير): (إنَّه عز وجل أمر في أول الآية بكل معروف، وفى بعد ذلك عن كل منكر ووعظ في آخر ها أبلغ موعظة وذكر ألطف تذكير بألفاظ اتفق فيها ضـــروب من الماسن مع كوفا ألفاظ الحقيقة، وهي صحة الأقسام، لأهنا استوعبت بميع أقســـام أجنـــاس المعروف والمنكر، والطباقين اللفظي والمعنوي وحسن النسق والتسهيم، وحسن البيان، والإيجــاز، وائتلاف لفظ الككام مع معناه، والمساواة، وصحة المقابلة، وتمكين الفاصلة)، 1)
 يتصل بالتكليف فرضا ونفلا، وما يتصل بالأخلاق و الآداب عموما و خصوصا «(2)؛و لا يخفى لما هذا الجمع من حكمة بالغة تستهدف :اتربية النفس و تهيئتها لاستقبال الأوامر و النواهي وتر سيخ قاعدة عريضة للأخلاق الفاضلة اليّ قوامها البر و الاحترام و التقوى و الإحسانه(3) ومن مهام التبليغ القرآين عرض آياته و سوره القصار اليّ تعنى: 》بكمل آداب للتربية النفسية السلو كية ،لتهذيب النفس الإنسانية ،و أسس المعاملات و الكثير من الهدايات و التوجيهاته(4).

 اشتملت ببياها المحجز على: 》اذكر اليوم الآخر ،ومقام البي صلى الله عليه وسلم ،و مقام الناشئين الذين عادوه،و عادوا الحق معه،و حكم الأضحية) (5).

و بخد كذلك سورة العصر من السور القِصَار اليت تستوعب معانيُ كثيرة، وتحتوي ألفاظها


 والجماعات ،وهي الإيمان الذي يعمر القلوب ويوجه الجوارح ،فلا صلاح لإنسان أو جماعة إلا إذا
 (2)- مفاتيح النيب ،فخر الدين الرازي ،ط13، دار الفكر ،1985م، ج20،ص102. 10 ، (3)--وظائف التبليغ يف القرآن ،إحسان عسكر ، ص144، 144 (3)

(5)-(المعجزة الكبرى ،عمد أبو زمرة ،14 ،145.


 نصرة الحق إلا لأن الشهوات قد استولت على نونوسهم ،و صار السائد على البماعة الموى الططاع

الصبر ،و ضبط النفس و قدعها عن أهو ائها و شهوراقـا «1(1).












 الحسنات،فهي داخلة فيه بالأولويية)/6،وهدف التبليغ من هذا النص هو بيان مكانة الصلاة و عظم
(1)-1)-لمعجزة الكبرى ،عمد أبر زهرة ،ص 145. (2)-(المرحع نفس، ،ص 145.
 (4)-تنسير القر آن العظيم، ،ابن كير ، ،ج 1، 1، 492. (5)-ترير التحبير ،ابن أبي الأصبع الصري ، ،ج 1،ص 99. (6)- (6) ظلال القرآن ،سيد قطب ،ج4،ص 272.

أجرها فهي:>الزاد الذي يبقى حين يفن كل زاد ، والذي يقيم البنية الرو حية،ويعسك القلوب على


وهناك خاصية مهمة للتبليغ القرآين تتمثل في عموم الخطاب الوارد في كثير مــن الآيـــات

 يكون بالعقل ،ولقد حرص التبليغ القرآين على:>>ييان أهمية تفاعل العقل مع النص المقدس لإدراك مر امي آيات الله وتفهم معاني النص ليتجه الإنسان إلى الأخذ بالمنهج الإلمي") هذا،وإنْ أسلوب الإيماز لا تتوقف وظيفته التبليغية على الإقناع فقط؛بل له تـــأثير بـــالغ في النفوس؛لأنَّه: >أحاط بألفاظه بكميع جلال المعاني فكان له جاذبية حلوة تستجيب لما العاطفة النيرة و ينشد إليها القلب الصادق ويتذوق حلاوها الوجدان السليم«(4)
 آياتُ الرَّحْمَنِ خَرُوْا سُجَّدَّا وُبُكِيَّا

 استنارت بنور المداية،و امتلأت أرجاؤها بعزة الإيمان،و تغذت أنناسها بتعاليم القرآن .فكتاب الله ملأ هذه القلوب بشحنات روحية جعلتها تسير بقوة و رسوخ في طريق الإيمانی(5). ومن ردود فعل التبليغ القر آين على النفوس: „تواصي المشر كين بتجنب سماع القر آن كـــي


$$
\text { (1)-الصدر نفس ،ج4،ص } 272 .
$$

(2)--رظائف التبليغ يُ القر آن ،إحسان عسكر ،ص240.

$$
\text { (3)-المربع نسه، ،ص } 241 .
$$

$$
\text { (4)-المربح نسه، ،ص } 232 .
$$

$$
\text { (5)-المرجح نسس، ،ص } 233 .
$$

$$
\text { (6)--وظائف التبليغ في القر آن ،إحسان عسكر ،ص } 232 .
$$




 الاعتراف«）${ }^{1}$ ．

رفيعة تعمل على：》إثارة القوى الفطرية،وإنعاش الطاقة الشعورية ،و تنشيط الإرادة الإنسانية《｜2（2）．


 ，التصرف معه و الانتياد لهی）（3）．






 （1）－（1）بيان إعجاز القر آن ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القر آن ، الخطابي ،ص 238 ، 25 ، إحسان
（3）－إعجاز القر آن و البلاغة النبوية ، مصطفى صادق الر افني ، ص166． （4）－إعجاز القر آن ،أبو بكر الباقلاني ، ص 283.
（5）－－إعجاز القر آن و البلاغة النبوية ،الرافعي ،ص 156.
（6）－يعرفه الرافعي بقوله ：》هو صوت الموسيقى الذي يكون من تأليف النغم باللروف و مخارجها و حر كاها ومواقع ذلك من
تر كيب الكلام و نظمه ه．إعجاز القرآن و البلاغة النبوية ،ص 164. （7）－إعجاز القر آن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص 157.




القر آن على لسانه و يثبت أثرْ في نفسه،(1).



 ومعانيها《)
ويلمح أثر الفاصلة القر آنية ف̀: العبار ات الموجزة البليغة، و النقرات القصيرة النصــيحة [...]ـذات تأئر خطاي يهز الأسماع و النفوس «3).
ونجد الآيات القصيرة القوية واردة فيّ سياق الخديث عن يوم البعث و النشور و السور اليّ







 (14) (14) التكرير: 1-14]
(2)-ا(المرحع نغس نسه، ،ص159 ص159.

$$
\text { (3)- وظائف التبليغ ،إحسان عسكر،ص } 45 .
$$

لقد استخدم القرآن الكريع في هذه السور العبارات الموجزة القوية لإحداث نـــبرة خاصـــة تتناسب و سياق الترهيب و الإجلال ليوم البعث و هوله فكانت فواصلها دالة في بحملها على أنّ: »هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق و كأنما هي صوت نذير ، قائم على شرف عال . ـمد بصوته ويدوي بنبرته. يصيح بنوّم غافلين مخمورين سادرين"، ${ }^{\text {(1) }}$
و قد طبعت مثل هذه المقاطع بإيقاع خاص يعرف:»ابالموسيقى التعبيرية اليت تصاحب المشاهد وترسمها و تزاوجها ،و تعمق آثارها و تبرز مدلو لاتا ،و الإيقاع و التكو ينات السمعية تسـا
رسم المشاهد ،و تتحرك بكر كاقا فهي تسرع كلما أسر ع المشهد،(2).

و أمَّا غاية التبليغ القر آني في مشل هذه المقامات فهـفها:الوقاية الإنســانية مـــن الآتـــام ،و
هدايتها فقد خاطب العقل و ناجى العواطف ،و حرك السرائر،و أيقظ الضمائر ،و أدب الحواس و هذب الملكات ،ووجه القدرات ،و قد لمست كلمات اللّا الوجدان الإنساني لمسات قوية و قدمت للعين و الأذن و الخيال الكثير من الصور الشاخصة «(3). يظهر لنا من خلال ما عرضنا من الأمثلة القر آنية الأسرار البلاغية للفاصلة القر آنية، وتـــبـين
 الحدوة و الارتفاع و الاهتزاز و بعد المدى و نوها


 أبطأ عليه نزول الوحي- : >ودعك ربك و أبغضك") وهو: 》صدر النهار حت ترتفع الشمس وتلقي شعاعها «(6)، بالليل الساجي والساجي قيل هو: (1)-في ظلال القرآن ، ،سيد قطب ،ج8 ،ص 87. (2)--رظائن التبليغ ،إحسان عسكر ،ص 188. (3)-(المرحع نسه، ،ص 202.
(4)-إعجاز القرآن و البالاغة النبوية ،الرانتي ،ص 161.

$$
\text { (5)-نفسير القر آن العظمـ، ،ابن كئر ،ج8،ص } 425 .
$$

$$
\text { (6)-الكشاف ،الز غشري ،ج7،ص } 302 .
$$

»"سكون الليل ور كد ظامهم وقيل : ليلة ساجية ساكنة الريح .وقـــل معـــاه : ســكن النــاس والأصوات فيهر(1).








 والرضى والأمل.وتسكب البرد والطمأينة واليقين ه (5)
 وما ارتط به من علاقات دلالية،ليتضاعف إدراك المتلقي وإحساسه بالفكا بالفرة اليّ تدل عليها العبارة
 قضاياه،في شون و وناءه (6).





$$
\text { (1)-المصدر نسه، ج7،ص } 302 .
$$


 (4)- في البنية و الدلالة ،سعد أبو رضا ، ص 131. (5)-(في ظالي القر آن ، ،سيد تطب ، ج6،ص369. (6) -في البنية و الدلالة ،سعد أبو رضا ، ص 131.
 [النور:6-10].
وهنا فاصلة ختمت هِا الآية على غرار الفواصل اليّ فصلت هِا الآيات الأوائل بو هــي في فـ





 الإلمية إيثار التر كيب لجملة (تواب هكيم) على جملة (تواب رحيم) فكان أن أن جاء بلفظة (المكيم)



قالو ا:رب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به>>3).

و هناكُ غايتان للإيكاز -علاوة على الغاية الفنية و البمالية اليّ أشرنا إليها سابقا -تضاف


الوقوف على اهتمام المتلقي منا يلقى إليه،(4).
 ينغر منه السمع ،أو يتأذى منه المديث «(5).
(1)-إرشاد العقل السليم،أبو السعود ،ج 5،ص 29.


$$
\text { (3) نظم الدرر ،البقاعي ،ج5،ص } 450 .
$$

(4) -البلاغة الربرية في ضوء الأسلوبية و نظرية السياق ، عمد بر كات ،ط1،دار وائل ، 2003 ،ص 79-80.
(5)-المربع نسس، ص 80.

و انطالاقا مُا سبق نلاحظ أنّ القر آن الكريم متفنن في تعابيره و مضامينه و أساليبه البيانيـــة
 الإيماز أثر بالغ في الوظيفة التبليغية للقر آن الكريم ؛لألَّه حمل جملة من الخصليائص المميزة له تتجلـــى
في كونه:
"1-1إعلام موزون،و كل شيء فيه بقدر ومقدار،و كل عنصر فيه لـكمة،وو كل منهج فيه هلدف. 2- ضبط موزون في المدخحات و المخرجات.
3-هناك تنظيم حكم للغايات و الأهداف و هناك اختيار للمنبهات و المتغيرات و الاستدلالات. 4-خخاطبة كل قوى النفس ،و الضرب على أوتار التأثير و تخريك كل ألوان المدر كات.
5-استخدام كافة صور الاستمالات< (1).


 البلاغية للمغسرين و علماء البلاغة .

## المطلب الثاين

## شبهات و مطاعن حول الإيجاز القر آين -دراسة تحليلية نقدية -

لقد أوردنا سابقا(1)أنَّ القر آن الكريم يهدف من خلال عرضه لمختلف القضايا إلى التبليـــغ
 عمليات الاتصال و ردود الأفعال اليت تترجم إلى آثار على الفرد و الجماعة)" (2). و ردود الأفعال منها الإيمابي ومنها السلبي ؛إذ تثشل الخصومة ضد القر آن أحد الآثار الـــيت تنبئ عن فساد الفطرة و عن الضالال.

 متعددة:ولقد سُخّر لمذا الاعتداء الوقت و استثمرت له نفائس الأشياء للظفر بطعنات توجــــــهـ إلى القرآن الكريع دستور الحياة.
 الراشدين فقالو| :لوما يدل على نقصان القر آن،و تغيير نظمه و زيادة الكلمة منه في غير موضعها

 هذا كالام لا أساس له من الصّحة، واتّام باطل غير منطقي؛ إذ الهدف الأول و الأخير لخصوم هذا




$$
\text { (1)-ينظر :النصل الثاني ،ص } 160 \text { و ما بعدها من هذا البحث . }
$$

(2)--وظائف التبليغ ،إحسان عسكر ،ص 172.

 اللغوي و البلاغي؛ عاولين الكشف -ظنا منهم- عن نقائص فصر حوا بو جود خلل تر كيي وفكاك لغوي في أجزاء النظم القر آني ،ولعل هدف هؤلاء الطعن في لغته الشر يفة و جو انب بيانه؛ولو أردنا
 منها لضرب القرآن و الانتقاص من قيمته -و أنّى هم ذلك-؟.و و مل يكتفوا هِذا الحدّ بل طال لسان الباطل والظلم علماء البالغة.و سنورد جملة من الأقوال الباطلة التي وجهت للأسلوب القرآني من جانب الإيماز ؛و سنحاول الرد على هذه الشبهات متحرّين الموضوعية و الإنصاف وأخلاقيــات العلم.





 يعلم ما في السموات و الأرض و أن الله بكل شيء عليم ؟" و هل كان أن لو ملميجعل البيت قياما
 ،فما معنن هذا الككام ،و ما معنى جعله البيت الحرام و الشهر الحرام قياما للناس)" ${ }^{\text {(1). }}$ ومن الأقاويل الباطلة عن القر آن أنْ قالوا: \ومما يدل على تغيير القوم لكتاب اللهّ و نقصافم منه
 اللَّهِ آنَاءَ اللَّلْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ


الككام ناقصا مبترا غير مفيده (2).

$$
\text { (1)-الانتصار للقرآن ،الباقلاين،ج2 ،ص } 567 .
$$

(2)-الالصدر نفسه، ج2 ،ص570.

ومن الحملات المسعورة: الطعن في علماء البلاغة فيما اصطلحوا عليه و تواضعوا على تقنينه
 والإطناب في الأسلوب القر آني.فقد ورد عن بعض الطاعنين إبطال مصداقية استخدام أســــلوب
 قائلهم:» لا يجوز للباحث الاعتقاد بوجود موارد فيها إيجاز و أخرى فيها إطناب في القرآن في أي موضع منه سواء آياته الطويلة أو القصيرة مكية أو مدنية.
و الإيماز و الإطناب اتفقوا جزئيا في معناهما :فإذا كان المعنى يؤديه عدد كــئير مـــنـ الألنـــاظ و يؤديه أيضا قليل من الألفاظ فمن جاء بالقلة من غير إخلال بالمعنى فقد أو جز .ومن جاء بالكثرة و م م يزد المعنى فقد أطنب .و يصح ذلك على كالام المخلوقينه (1) .
(1)- النظام القر آني -مقدمة في المنهج اللفظي- ، عالم سُبيط النيلي ،(د.م)،دار أسامة ،عمان ،(د.ت)،ص 93-94.







$$
\text { سُبيط النيلي، ص } 93 .
$$














و من الشبه الي حامت معالمها حول القر آن تعطيل الحدود بحجة عدم تصــريح الآيـــات




الآية) (1).

ومن الأقاويل الكاذبة على كتاب الله القول بأنً: »االقر آن لما كان في مكة بين الأميين جاءت
سور المكي و آياته قصيرة،و جاء المكي لذلك خلوا من التشريع و الأحكامه(2).

و من الشبهات كذلك اليت أثيرت حول الكتاب العزيز القول بأنّ" »القسم المكي يمتاز بتقطع

$$
\begin{aligned}
& \text { الفكرة، واقتضاب المعاني، وقصر السور و الآياته(3) } \\
& \text {-و يُردُّ على هذه الشبه الواهية بالآلي: }
\end{aligned}
$$


 جامعيه [...فيه كثيرا من الكالام المنقطع المنبتر/ (4). هذا ادعاء باطل من وجوه عدة منها :
 ضمن حفظ كتابه من النقص أو الز يادة ،و كان حفظه في الصدور و السطور ؛ولأنَّ همعــهـ الأول

=على المرء فإنه لا يثقل عليه و مع ذلك فلا وجود لمن يخف أو يثقل عليه أمر الساعة في الآية،إلا ما هو يـ ذهـــن النحــويين
 (1)-شبهات وردود حول القرآن .كشف الغمة و بيان ما في التأويل الفاسد من آثار سيئة على الأمة ،أبو عبيدة كمود عبد الراضي (د.م)، المكتب البالمعي الحديث ،الإسكندرية ،(د. (2) اتر)، ص 137.

(3)-المدخل لدراسة القر آن الكريع ،عمد بن عمد أبو شهبة ،ط1،مكتبة السنة ،المملكة العر بية السعودية ،1412هـــ 1992م،ص211.
(4)-الانتصار لقرَآن ،الباقالين، 211 ،ص 567.


الشر يف استحالة اجتماع الأمة على ضلالة ؛فقال عليه الصالة والسلام: ٪ إِنَّ أُمَّتي كَا تَجْتَمِعُ عَلَى
 وأمَّا التدليل على وجود نقص في القر آن الكريم بقوله تعالى: جِعَلِ اللَّهُ الْحَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرَامَ


 العظمة و كمال الـلكمة ونفوذ الكلمة (الكعبة)وعبر عنها بذلك لأهنا مأخوذة من الكعب الذي به
 (قياماً للناس) أي في أمر معاشهم ومعادهم [....]ولما ذكر ما به القوام من المكان ، أتبعه ذلك من
 القوام من المكان والز مان، أتبعه ما به قوام الفقراء من شعائره فقال (والهدي) ثم أتبعه أعزَّه وأخصه
 التعظيم لما أمر بتعظيمه من نظم أمور الناس ، ذكر علة ذلك الجعل فقال (ذلك ) أي الجمل العظيم
 الكمال كله الذي جعل ذلك(يعلم ما في السماوات) فلذلك رتبها ترتيباً فصلت به الأيام والليالي ، فكانت من ذلك الشهور والأعوام،[....](وما في الأرض) فلذلك جعل فيها ما قامت به مصـــالح الناس و كف فيه أشدهم و أفتكهم عن أضعفهم وآمن فيه الطير والوحش ، فيؤدي ذلك من لــــه عقل رصين وفكر متين إلى أن يعلم أن فاعل ذلك من العظمة ونفوذ الكلمــــة بكيــث يســتحق الإخلاص في العبادة وأن يمتثل أمره في إحلال ما أحل من الطعام وتريم ما حرم من الشراب وغير ذلك.ولما ذكر هذا العلم العظيم ، ذكر ما هو أعم منه فقـــال:(وأن )أي ولتعلمـــوا أن(الله ) أي
 مقتضيات ذلك وننى جميع موانعه《"(2).
(1)-السلسلة الصحيحة ،عمد بن ناصر الدين الألباني ،ج 3،ص 319 . 31 ، (2)-نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ،البقاعي ،ج 2،ص 467.

وخلاصة تعليق الإمام البقاعي على هذا النص القر آني ؛أنَّ النظم القر آني دقيــق في ألفاظـــهـ ومعانيه،كييث تتناسب تراكيبه و معانيه تناسبا مطلقا و المقام الذي سيقت لأجله. و أمَّا علَّة الافتراء على القر آن بالنقص فهي الجهل باللغة العر بية و القصور عن إدراك أسرار نظامها البياني.و في هذا المقام يقول مصطفى صادق الرافعي: 》دَّعْ جهلهم باللغة و أسرار البيـــان فهو السبب الحق الذي ضل هم و جعلهم يرون القر آن كالاما من الكاملام يبرون عليه الحكم الذي
 وقو انين البيان الرفيع الذي يطبع النظم القر آين كله؛فيصيره وحدة فنية عكمة الربط من بدايتها إلى هايتها

 عمران:113].وعمد الطاهر بن عاشور بيان لمسائل غوية و قضايا بلاغية حوقا هذه الآية.و قد أبرز سر العدول عن الذكر إلى اللذف، كما أومأ إلى الجوانب الجمالية و العاسن البيانية لمذا النص

 مصدر مشتق من التسوية [...].فلأمّة هنا بمعنى الفريق.وإطالاق أهل الكتاب عليهم بحاز باعتبار ما
 لصالحي اليهود ، وصالحي النَّصارى ، فلا يختصّ بصالحي اليهود ، فإن صالمي اليهود قبل بعثـــة
 صالحو النَّصارى قبل بعثة محمّد صلى الله عليه وسلم كانوا مستقيمين على شر يعة عيسى و كـــير





وجملة(وهم يسجدون) حال ، أيّ يتهجّدون في الليَّل بتلاوة كتاهِم فقيّدت تلاوهّم الكتاب بحالة سجودهم . وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال: يتهجّدورن لأنّه يدلّ على صورة فعلهم «"(1). ثانيا: و أمَّا الادعاء ببطلان اعتقاد وجود الإيجاز و الإطناب في القرآن الكريع ،فنقول: إنَّ هــــنه النظرة قاصرة و ذاتية لا أساس هلا من الصحة ؛لأنَّ القر آن الكريم جمع علوم عدة ومن بين هـــــــه العلوم بند علم المعاني وبالتحديد أسلوب الإيجاز و الإطناب.وقد شاع للى علماء البلاغة وعلوم القر آن القول بتغليب أسلوب الإيباز على القسم المكي،وعموم الإطناب على القسم المدني و النص القرآين معجزة الدهر من الوجه البلاغي،ومعظم الدراسات التي أقرت بالإعجاز البلاغي و البيـــاني بييث جاء القر آن للعرب متحديا مقيما عليهم البينة ؛فكان كلاما صافيا معجز ا يقول الرافعــي في هذا الشأن :»و من المعلوم بالضرورة أن القر آن قد جمع أولئك العرب على لغــــة واحــــدة ،كمــــا استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية اليت جعلت أهل كل لسان يأخذون هـا ولا يمدون هـ لم عنها مرغباً،إذ يروها كمالاً لما في أنفسهم من أصول تلك الفطرة،مَّا وقفوا على حد الرغبة فيه من مذاهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه.ومن شأن الكمال المطلوب إذا هو اتفق في شيء من الأشياء- كهذا الكمال البياني في القر آن-أن يجمع عليه طالبيه مهما فرقّــت بينـــهـم الأســـباب المتباينة،و الصفات المتعادية <(2). ونحالاصة هذا القول: إنَّ القر آن يعمـــد إلى الإيبـــاز و الإطنـــاب مــتى تطلـــب المقـــام حضورهما.والأسلوب القرآكي قد زاوج بين الأسلو بين فلم يكن لأحدهما غنى عن الآخر بل يحتاج إليهما جميعا.يقول ابن قتيبة(ت:276هــه) (3) في هذا المقام:لولو كان الإيباز محمـــوداً في كــــل الأحو ال بلرَّده الله تعالى في القر آن، و لم يفعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتو كيد، وحذف تـــارة
(1)(ا)-التحرير و التنوير، ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 3،ص 193. (2)--إعجاز القر آن و البلاغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص 62.

 فأقبل عليه طلاب العلوم والآداب.ويرجح (الكندي) أنه عزل بعد ثلاثة أشهر من ولايته.ويقول ألكثر ألثر مؤر رخيه إنه مات وهو على القضاء.و كانت وفاته هعصر .ينظر :الأعلام ،الز ر كلي ،ج 1، 1، 156.

للإيجاز، و كرَّر تارة للإفهام《（1）．غير أنَّ الإيماز القر آين له مزية على الإطناب من حيث إنَّه：ليزيد
 الذهن ويعمل فيها الخيال ،حتى تبرز و تتسع ،مُّ تتشعب إلى معان ألمان أخرَ يتحملها اللفظ بالتفسير أو بالتأويل．و القر آن الكريع معجزة الدهر في هذا الصدد «（2） و الإيماز القر آني كما يصفه العلماء تعبير 》فيز زاخر بالمعاني؛إذ كلما تأمل الإنسان الـــنص
 اللفظ و الوفاء ين المعنى）${ }^{\text {（3）}}$ ثالثا ：أنَّ الإيكاز أسلوب تُايزت به ملكات العرب الفصحاء فكان مقياس التفرد و القوة البلاغية
 والسلام－：＞أوتيت جوامع الكلم《＂4）وقد كان القرآن الكريم منبعا بلاغيا لا يخفي قدرته البيانيــة في إبراز مظاهر الإيماز في هذا الضرب العالي من الكلام ؛وقد اتخذه القر آن الكريع ســبيلا لبيــان


 الز يات عن سبب علو الإيماز في نفوس العرب و كامهـم ،و أبان بأنه سمة من سمات اللغة العر بية بقوله：ااإليماز في البلاغة العر بية أصل و روح و طبع ،و لكنه في البلغاء قوة وروية و عمل ．و نريد بالعمل الجهد ،لأن الإيماز غر بلة و نخل ،وتنقية و تصفية ،و تصعيد و تر كيز ．وذلك لا يتههيأ لك
 عوجا يعدل ،أو نتوءا يسوَّى،أو فضولا يشذب＂（5）،فإذا كانت هذه الصفات العليا تخص إيهــاز اللغة لدى العرب الفصحاء ؛فالإيماز في القر آن الكريع أرقى وأعظم من ذلك،،بيث أبان لـــؤلاء


 （3）－－رظائن التبليغ يف القرآن ،إحسان عسكر ،ص 187 ، 184. （4）－سنن الدار قطني،الدار قطني، 4، 4، 144. （5）－دفاع عن الباغة ،أمد حسن الزيات ،ص113．

قوة بلاغية تخص فقط الأسلوب القر آي؛ على أنَّ العوج و النقص قد يلتبس بالإليبـــاز في كــــامام العرب أمَّا في القر آن الكريم فهو على أتمّ صورة اللفظ و المعنى ويرجع ذلك إلى:> القوة البلاغيـــة الإلمية التي تحدد الغاية وتريد أن يبلغها من أخصر طريق «"(1).فالإيجاز ليس مطية من هــــبـ و دب وإنما هو طخاصة البلغاء و الإيماز في كل ذلك يخاطب به: 》أهل الرتب العالية ،و الممم السامية.لأن الو جيز عند هذه الطائفة أنفق من الإطالة ،و الإشارة لديهم أبخح من تطويل المقالة .وما ذلــــك إلا
لبعد هممهم وتفسح خو اطرهمب"(2).

رابعا:أنَّه من أسس النقد البناء التنصل من الذاتية حتى يكون هدف الدارس لكتـــاب الله تعـــالى البحث عن حقائقه و السعي إلى فهمه، و إدراك مفاهيمه ،و استجلاء جمالياته و أسراره و لـــيس السعي من أجل إثارة الشبهات و الاعتراضات ؛و هذا ما لمسناه من خلال إيراد جملــــة الأقاويـــل السابقة الذِكر عن الإيباز القر آي ؛ حيث كان الهدف من دراسة هذا النوع من الأساليب الطعن في القر آن و في علماء البالاغة المنافحين عن كتاب الله عز وجل .و أصحاب تلك الأقوال -من خلال ما كتبوا- يظهر على كتاباهمـم و تصريماهـم التوجع و التملل و الجههل بأسرار اللغة ؛وسبب ذلـــك البعد عن الذو ق العربي السليم ،والعدول عن توظيف الألفاظ الاصطلاحية الشـــرعية و المناقضــــة
 الدامغة اليت تصير صاحب الحق إلى حق و تبين للمتوهم أو المخطئ صوابه و غلطه .و من تلـــك العبارات التي مزجت بالروح العدائية إزاء القرآن و علماء البلاغة :> نقصان القــرآن و تغـــيير نظمه، نعم قواعدهم اللغوية و النقدية -اليت حسبوها (وهم غافلون شيئا) شيئا- أنزلت قبل القرآن فحكموا القر آن ها و هي التي ورطتهم [....ففكان القر آن هو مسرح بمادلاهتم النحوية و قواعدهم الإعرابية يؤولون كيف شاءوا و يحذفون كف شاءوا و يقدرون البحملة كيف شاءوا «(3)، وقوهم:»وتقديرا هذا العلم البمم سندعو بلمميع أعضاء هذا المختبر النحوي هذا الدعاء :»جعلكم الله (خفيفين على أهل ) الميزانه و نحن نقصد بالطبع (ثقلين في الميزان حسب معادلتهم !" (4) .وأمَّا
(1)- المرجع نفسه ،ص 112.
(2)--إحكام صنعة الكلام في فنون النر ،الكلاعي الإثبيلي ،ص 89. (3)-النظام القر آين -مقدمة في المنهج اللفظي- ،عانمالم سبيط النيلي ،ص 103.

عن توظيف تلك المصطلحات العلمية البحتة كلفظ:》 المختبر والمعادلة والكيمياء《(1) ؛فليس هـــذا بحال توظيفها إذ تعتبر هذه المصطلحات الجافة ضربا من العمى لمن وظفها في غير موضعها ؛إذ لها دلالاها العلمية الخناصة التي لا تمت بأي صلة لعلم النحو أو البلاغة. ثُّ إنَّه على الباحث و الدارس لزوم أدبه مع العلماء ؛وقد حدد الماسبي (ت857م)(2) هــــــه الآداب جملة بقوله:» ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين ،أن تنظر إلى كلام بعضهم في بعض ،إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إنْ قدرت على التأويل و تحسين الظـــن فدونك،و إلا فاضرب صفخا عما جرى بينهم ،فإنك لم تخلق لمذا فاشتغل .بما يعينك ودع مـــا لا يعنيك.و لا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ،و يقضـــي لبعضهم على بعض «)

خامسا :مسألة التقول على تعر يف الإمام السكاكي (4) بأنَّه :تعريف مهلهل لا يعطي أي مقيـــاس
 الإمام القز ويي (5) وأبان في أرقى صورة من الأدب ما يصححه ويقوم مقامه بقوله :> والأقرب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له أو ناقص عنه، واف أو زائد عليه لفائدة، والمراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً عنه بحذف أو غير غيره (1)-النظام القرآني -مقدمة في المنهج اللفظي- ،عالم سبيط النيلي ،ص 95. (2)-هو: محمد الحارث بن أسد الحاسبي، أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول والمعاملات، واعظا مبكيا، وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم.ولد ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد.وهو ألمالـواذ ألماذ أكثر البغداديين في عصره.من كتبه:
 العقل ومعناه واختلاف الناس فيه و الرعاية لمقوق الله عز وجل ، و كتاب التوهم، ورسالة المسترشدين.ينظر :الأعلام
 (3)--رسالة المسترشدين ،الحارث الماسبي ، ص 52.
(4)-ينظر :الصفحة 160 من هذا المطلب.
(5)-هو حمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزوين الشافعي، المعروف بخطيب دمشق ، من الأدباء
 فقضاء القضاة مصر سنة 727 هــ ونناه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة 738هـ، ثم ولاه القضاء هما، فاستمر إلى أن توي9739هــــن كتبه :تلخيص المفتاح ين المعاني والبيان، و الإيضاح في شرح التلخيص، و السور المرجاين من شعر
 المؤلفين ،ج 10،ص 146.

ولا زائداً عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض ، وقولنا واف احتراز عن الإخلال، وهو أن يكرن اللفظ قاصر اً عن أداء المعنی＂（1）．
و لعلَّ ما قصده الإمام السكاكي بقوله ：》متعارف الأوساط《《（2）هو ما عناه البلاحظ بقوله ： »الإيماز ليس يُعنَى به قلَّةُ عددِ الحروفِ واللفظ، وقد يكونُ البابُ من الكلام مَنْ أتى عليه فيمـــا يسع بطن ظُومارٍ فقد أوجز، و كذلك الإطالة، وإنَّمَا ينبغي له أن يحذف بقدرِ ما لا يكون ســـبـاً
 صرَّح الجاحظ بأنَّ شرط الإيماز أنْ يبى الكلام على ما تعارفه الناس من أداء العبارة للمعىن التـــام وإن طال الكالام ،و أن يكون الحذف بقدر بحيث لا يسبب ذلك التباسا في المعن أو اســـتغلاقا في المضمون

سادسا ：قول القائلين ：„（ قواعدهم اللغوية و النقدية－التي حسبوها（وهم غافلون شيئا）شــيئا－ أنزلت قبل القرآن فحكموا القرآن هـا و هي التي ورطتهم［．．．．］فكان القر آن هو مسرح بعادلاهتم النحوية و قواعدهم الإعرابية ،يؤولون كيف يشاووا و يمذفون كيف شاءوا و يقـــــرون الجمملـــة كيف شاءوا［．．．］وهذا تقدير المتعسف و التكلف المشين، و في تقدير المذوف تفسيرا بالرأي لأن المعن سوف يتحدد هذا الحذذو الوهمي «（4）．إنَّ الادعاء بتأو يل علماء البلاغة و تقديرهمم للجزء المذذو ف بالمشيئة و حذف ما يراد حذفه تكلفا منهم ،و الادعاء بتفسير القرآن بالرأي من جهــــة تقدير الحذذوف؛ فهذا اهتام باطل للعلماء الأجّلاء و تغليط حول تغسيراهـم يقصد به إيهام القــــارئ بأنَّ ما قدروه و قننوه وهم وتفسيرات يقودها الهوى و هذا الادعاء فاسد من عدة أوجهه نـــذـرك منها ：
1－إنَّ الحذف كما عرف عند علماء البالاغة هو ：》شجاعة العر بية لأنَّه يشجع على الكالام «（5）． وهذا وصف بليغ لأسلوب الحذف على غرار الأساليب البلاغيـــة الأخـــــى ．يقـــول مصـــطفى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)-الإيضاح يف علوم البالاغة، ،الخطيب القزويني ،ص } 58 . \\
& \text { (2)-مفتاح العلوم، ،السكاكي ص } 122 . \\
& \text { (3)-الحيوان ،الجاحظ ، ص } 91 .
\end{aligned}
$$

（4）－النظام القر آني－مقدمة في المنهج اللفظي－،عالم سبيط النيلي ،ص 94.

$$
\text { (5)-الإتقان في علوم القر آن ،الز ر كشي ،ص } 295 .
$$

المراغي (1) مبرز| مز ايا الحذف: لمن دقائق اللغة وعجيب سرها وبديع أساليبها،أنك قد ترى ابلجمال
 قدرت ذلك الحذوف و أبرزته صار الكاملام إلى غث سفساف و نازل ركيك لا صلة بينه و بين ما
كان عليه أولاً «(2).

2-أنسب ما يقال عن الحذف في القرآن و بلاغة الإضمار ما قاله شيخ البلاغيين:» هو باب دقيق

 تبن « (3)

و جملة ما أورده الجر جاين و علماء البلاغة من أسرار أسلوب الحذف في القـــرآن تــوحي



 إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به《 (4) . 3- إنْ تقديرات علماء البلاغة للجزء المخذوف لم يكن حسب المنشيئة والموى كما ادعى المدعون؛
 ثبوقا (5) .كما أنَّ الحذف القر آني له مواضعه الخاصة به ،و له جماليات لا يتيسر لأي كان فهمها.



 (2)-علوم البلاغة ،أمد مصطفى المراغي، ص 92 . 92 . 1 (2) (3)- دلاثل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاين ،ص 42. (4)- الالصدر نسنه ،ص 42.
 117-118.و البديل المعنوي من ظاهرة المذف ،ناصح الخالدي ،ص 25 و ما بعدها .و أسرار النحو ،شــــس الـــدين =




 كيمياء النحو مثلها إلا في أمتناه (1).














 مكان عليه سير العالم ،وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من من الموجوداته(2).

[^0]ومن بديع الإمياز ：＞تعدية فعل（تَقُلُت）ب大رف الظرفية الدال على مكان حلول الفعل ، وحذفُ ما حقه أن يتعدى إليه وهو حرف（ إلى ）الذي يدل على ما يقع عليه الفعل ، ليعم كل ما تحويه



 إنَّ عدم تصر يح القر آن بهكم الرجم ير جع إلى سببين وجيهين：
 －والثان：أنه ييين بذلك فضل الأمة في بذها النفوس قنوعا ببعض الأدلة．فإن الاتفاق لما وقع علـــى الحكم كان دلياه،إلا أنه ليس كالدليل المططوع بنصه،（2）．
 والآيات．《（3）،و وبأنَّه：》قسم خص بالأميين《،（4）．

 الكلام عندما خاطب العرب：و القصد من توظيف الإطناب والإيماز هـــو ：》المبالغـــة في إفهـــامهـم وتوسعٌ في تصوير المعاني لمم و تلوينها بالألفاظ ،إيهازا في موضع و إطنابا في موضع إذ كانوا لا سليقة فم كالعرب وليسو ا في حكمهم من البيان ،فلا يكضي كالامه بلا اعتراض مــا التر كيب و ثقل الحروف وجفاء الطبيعة اللغوية ،فلهذا و نوه يقول كان لا بد في خططاهِم مـــن


$$
\text { (1)-التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 6،ص } 34 .
$$

$$
\text { (2)- شبهات وردود حول القرآن ، أبو عييدة عمود عبد الراضي ،ص } 137 .
$$

(3)- المدخل لدر اسة القر آن الكـريع ،عمد بن عمد أبو شهجة ،ص211.

$$
\text { (4)-علوم القر آن الكريع ،نور الدين عتر ،ص } 67 .
$$

الحذف،والقصد إلى الحجة ،ووالاكتفاء باللمحة الدالة ،وبالإشارة الموحى هِا ،و بالكلمات المتوسمـــة
وما يبري هذا الجرىی《 (1).

هذا،وإنَّ من أخص خصائص النظم القر آني:٪ثبوت الخط الفين البلاغي؛إذ يسير في خـــط مستقيم،أي في مستوى واحد .فالمسحة الفنية تغطي كلَّ سور القر آن.والقر آن بليغ في كل ســـوره ولا تتفاوت فنونه،و لاتختلف خصائصه《 (2) ؛فالانتقال بين الفنون التعبيرية في القر آن الكريع علــى اختالف مواضيعه يسير على وتيرة ثابتة و عالية لا يلمح فيها نقص أو تغيير.
 المكي بإيبازه المكم يدعو المتدبر إلى التمعن في مثل هذه الأساليب البالاغية الراقية الـــيت تعمـــل على:»"تداعي المعاني و تدفقها و إيقاعها على النفس و تحريكها للعقل،و إثارها للحواس" (4). - للإيجاز القر آين مظاهر؛ قد أجملها العلماء في نقطتين هما: »1-الاصطفاء اللغوي للألفاظ المعبرة عن دقيق المعالي ،إذ تطيف بالكلمة المنتقاة هالة من أطياف المعاني تعد أساسية في الدلالة المعنوية . 2- اتصاف الألفاظ بعموم الدلالة أو بدلالات متعددة يوحي بها السياق جميعا[....تضــــع أمـــام أيدينا رصيدا من المعاني ثرا لا ينضب، وتترك لنا حرية كبيرة في اختيار المعن الذي يوافق منا الفهم و التصور<<) ${ }^{(5)}$
-إنَّ قول القائلين بأنَّ القسم المكي: (خص بالأميين) قول خاطئ ؛ لأنَّ الإيماز في حقيقته خُــُّسَ
 اللماحة و السلائق اللغوية المرهفة من غير عسر«"(6)

و خلاصة القول في جملة ما قيل عن الإيجاز و الحذف في القرآن الكريم من أباطيل و ترهات هو في حقيقة الأمر إبراز لبعض مظاهر الضعف.و القرآن الكريع لا يحتمل إسقاط شيء من كالامه،
(1)-إعجاز القر آن و البلاغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص 147. (2)--وظائف التبليغ يُ القر آن ،إحسان عسكر ،ص 182. (3)- المدخل لدراسة القر آن الكريع ،عمد بن عمد أبر أبو شهبة ، ،ص211. (4)-وظائف التبليغ ،إحسان عسكر ،ص 180. (5)-في إعجاز القرآن ،أممد غتار البرزة ،ص472. (6)-المرجع نفسه،ص 480.

 مثل هذا الإسفاف ،حيث حمل مضمونه و أسلوبه الرفيع خصائص: لاترفع عن العقل بأسه و عثرته و دعاه ألا يبدد جهده في مشكالات أغناه الوحي عن البحث فيهاه(1) . و أمَّا سبب إعراض أهل الشبه عن الحق هو ما جاء مضمونه في شعر ابن قيم بقوله: "اغموض الحق حين تذب عنه إيقلل ناصر الخصم الخق
تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدقه (2).
و خير ما نختم به هذا المطلب هو قول الإمام الزر كشي في معرض بيانـــه بطــــالان ادعـــاء
 معاني الوحي حقيقة ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وف قلبه بدعة أو إصرار على ذنب أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا أو يكون غير متحقق الإيمانه(3) فإذا تيقق للناظر فهم معاني كتاب الله فقد أوتي خيرا كثيرا و فهما كبيرا و علما غزير يرا ،و اجتمع لصاحبه حب الله و كتابه و كل ما جاء به .يقول ابن قيم الجوزية :》 أتاك حديث لا يمل سماعه شا شا إذا ذكرته النفس زال عناؤها
(1)--رظائن التبليغ ،إحسان عسكر ،ص 244.
(2)- كتاب الفوائد ،ابن قيم البوزية ،ص 58.

(4)-كتاب الفوائد ،ابن قيم البوزية،ص 75.

## الخاتمة:

أممد الله ممدا كثيرا،و أسبحه بكرة و أصيلا لما وفقني إليه و بعا أنعم عليَّ من نعم .و الحمد للّ أولا و آخرا الذي تتم به الصالحات و بعد: فقد انقضت أيامي المتتالية وأنا أدوّن ين هذه الأوراق عبر تلك الأسطر بيد و حب كــــيريرين رغبة في خدمة الكتاب العزيز،من خلال الكشف عن بعض أسراره البلاغية التي تنم عن عمق لغته الشريفة .
وإنَّ هذا آخر أوان لوضع قلمي بعد عيش رغيد مبارك مع كتاب اللهّ تبارك وتعالى، وإفا لـياة سعيدة يوم أن يتفر غ المرء فيها لكتاب الله تبارك وتعالى، ودراسته وتدبر وعبره.



 البحث الذي تناولنا فيه بالدراسة والتحليل والتقصي أسلوبا من أساليب البلاغة العر بية هو الإيماز؛ فكشفنا النقاب عن مفهومه عند القدماء من علماء البلاغة و النقد ،و عند بعض الخدثين ،ووأمطنا
 الإيماز بالتمثيل ،ثم تناولنا بالبحث و التحليل الأسرار اليّ ينطوي عليها هذا الفن البلاغي الجميل
 الكلام و إقناع المخاطب و قدرته الكبيرة على التأثير ،كما بينا بالدراسة التمثيل القر آين و علاقته بالإيكاز فحددنا خصائصه الفنية ، كما تطرقنا إلى ظاهرة التزاوج جين الإيماز والإطنــاب بيـاب مواضع الحسن لكا الأسلو يين ،ثم تناولنا في فـاية البحث بالتحليل و النقد شــــهـات ومطـــاعـاعن
 بنملها فيما يلي : 1-إنَّ مفهوم الإعجاز لا يقتصر معناه على التعجيز و التبيط و العرقلة؛ إنًّا ترتبط دلالته بالإدراك و الاستكشاف الذي يز يد الباحث إمانا بعمق لغة القر آن.

2-للإعجاز البلاغي أوجه كثيرة سعى علماء البلاغة لبياهاهاو بذلوا لذلك جهودا مبار كة رموا من
 التي يظهر هـا وجه الإعجاز أسلوب الإيماز . 3-الإيماز في اصطلاح البلاغيين هو عبارة عن احتواء الألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة شــرط الإبانة و الإفصاح.
 ذلك أنسب و أبلغ ،في حين إذا آثر التعبير توظيف أسلوب الإيماز فلأن وجوده غايـــة وضـــرورة

5- أدرك البحث أضرب الإيماز ؛و هي على ثلاثة؛؛ إذ لكل ضرب منه نوعان حـــــف و قصــر؛

 النكت البلاغية اليت تضفي على السياق الذي تطلب حذفه حسنا فنيا و جمالا بلاغيا .
 للمعاين اليت تغني عن أدائها ألفاظ أخرى؛ وقد تستقل كلمة واحدة بأداء أدوار بلاغية ،كما تسهم



 من أقرب طريق.و يكثر هذا النوع في القصص القر آني. 6 يعتمد إيباز النص القرآني في فهمه على قدرة القارئ العالية،و دوره الفعال في كيفية الاستنباط و الاستنطاق؛ لفهـم المتى غير المفصل . 7 لإليكاز القر آني جماليات و أسرار كثيرة ،و له فو الئد عظيمة ترفع من قيمته الفنية ؛با يشكله من

8- الحذف القر آني مقرون بتوفر جملة من القرائن. 9- لإِيكاز القر آني أثر كبير في النفوس؛بلا يكدثه في نفسية المتلقي من أريمية .

11- خلصنا من خلالل هذا البحث إلى أن الإيكاز بوصفه أسلوبا بالاغيا يشمل القـــرآن الكــــريع
 تصر أو حذف .

 أو قواعد كلية.
 الأذهان يكون من طريت استحضار المقائق الغائبة بالهاضر .
14-تعنبر الأمثال القر آنية أبلغ أدوات الحطاب، ور أشدها فـا في التأئير و الإقناع .








 الكافرين [البقرة:286]
 عبد اللّ الني الأميّ وعلى آله وصحبه أهمعين.

## التوصيات:

لا شك أنَّ الباحث في رحلته العلمية تتفتح له آفاق يعحز البحث العلمي في مرحلة التدر ج أن تحوي مادته و موضوعاته ؛لذا ارتأيت قبل أن أختم هذه الدراسة أن أشير إلى بعض التوصيات الي أرى لها أهمية بالغة ،و ضرورة قصوى تدف إلى تسهيل عملية البحث و تعميقه للكشف عن أسرار و جماليات بلاغية تزخر هِا لغة القرآن .نذكر منها
1-إجراء دراسة تطبيقية للحذف بأنواعه -اليّ حدَّدها العلماء -في القر آن الكريع مــع بيــان أفضلية اللذف على الذِكر لكل نوع و وفي كل مقام. 2-الكشف عن الوظيفة التواصلية للحذف القرآني . 3- أنْ يكاط موضوع ع الإيماز القر آني بدراسة أسلو بية و لسانية .
 أسلوب.
5-إجراء إحصاء شامل لمواضع الإيماز بلونيه في القر آن الكريع . 6- إبحاز تفسير نفسي للأساليب البلاغية في القر آن الكريع .
7- كشف شبهات الطاعنين في الأسلوب القر آني و التصدي لها وردها و نقضها.
8-بيان علاقة الأساليب القر آنية بعضها ببعض ،و أهمية التعبير القر آني في الجمع بينها .
9-أثر علم التجويد في بالغة القر آن؛ كالوقف الضروري وصورته الفنية في التعبير القر آني.
10-تخصيص دراسة بالغية مستقلة للاحتباك في القرآن الكريع .
11- البحث في الإعجاز النفسي للأمثال القر آنية .
12-إمكانية تخصيص دراسة مستقلة لدور الحذف في بعض المسائل الفقهية و الأصولية و العقدية.

## الفهارس:

2 1 2 3-فهرس الآيات القر آنية .

فهرس الآيات القر آنية :

| الصفحة | السورة و رقم الآية | نص الآية رتبة حسب المصحف) |
| :---: | :---: | :---: |
| 81 | الفاحة: 1-2-3-4-5-6 | (ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رِيَّيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتْعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِّا الَّذِينَ أَنْمَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِهْ وَكَلَ الضَّالِّينَ |
| 49-4 | البقرة:23-24 | (وَإِنْ كُثُثْمٌ فِي رَيْبَ مِمَّا نزَلْنَا عَلَى <br>  شُهَهَاكَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُكُتُمْ <br>  <br>  <br>  |
| 59 | البقرة 49 | وَإِذْ نَجَيْنَا كُمْ مِنْ آلَ فِرْعَوْنِّنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب يُذبِّحِوْ نَ <br>  ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمّمِ |
| 49 | البقرة 54 | (أَّإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمْ إنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِ كُمُ الْعِجْلَ فَكُوُبوا إلَى بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ |


|  |  | ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئُكُمْ فَنَابَ <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 72 | البقرة:60 | (وَإذٍ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقْلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَحَرَ فَاْنُفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنْتَا عَشْرْةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرْبَهُمْ |
| 60 | البقرة:95 |  وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظُّألِمِينَ) |
| 60 | البقرة:96 <br> البقرة:125 |  وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوْا يَوَدُّ أَحَدُهُهُمْ لَوْ <br>  الْعَذَاب أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ <br> (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى الِّى\| |
| 70 | البقرة 164 | (إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِالافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ وَآلْفُلُكِ الَّكِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفُعُ النَّاسَ وَمَا وَمَا <br>  <br>  دَابَّةٍ وَتَصْرِ يفِ الرِيّاحِ وَالسَّحَّابِ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض لآيَّاتٍ |


|  |  | لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ |
| :---: | :---: | :---: |
| 66 | البقرة:171 | كَمَثَلُ الّْذِينَ كَفَرُوا كَمَثَّل الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكْمٌ <br> عُعْيُ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ |
| 63 | البقرة 177 | (\% آتى الْمَالَ عَلَى حَبِّهِ |
| 150 | البقرة 179 | (وَكَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَةٌ يَا أُوبلي الألْبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُقُنَ |
| 113 | البقرة 216 | لِّاوعَسَى أَنْ تَكْرْهُوا شَيْئًا وَهُوْ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوُ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ <br>  |
| 67 | البقرة:220 |  |
| 54 | البقرة:235 |  <br> الْكِكَابُ أَجَجَهُ |
| 50 | البقرة 260 |  <br>  <br>  <br>  جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءُاً ثُمَّ ادْعُهُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ |
| 66 | البقرة: 261 |  اللَّهِ كَمَثِلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَّابِلْ |


| 70 | البقرة:280 |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 34 | آل عمران16 |  <br>  |
| 130 | 31-3 آل عمران |  <br>  <br>  |
| 88 | آل عمران 37 |  |
| 122 140 | آل عمران:49 |  <br>  <br> (إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَّلِ آدَمَ <br>  <br>  |
| 115 | آل عمران: 92 |  <br>  |
| 65 | آل عمران: 106 |  الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْمُمْ بَعْدُ <br>  <br> تَكْفُرُونَ |
| 51 | آلل عمران111 |  |


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 159-62 | آل عمران113 |  قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آَناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْمُجُوْونَ |
| 130-40 | آل عمران144 |  <br>  ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْكَكَهُهُ |
| 134 | 133: آل عمران | وَا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَّنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ُُعِعِّدَّنْ لِلْمُتَّقِينَ |
| 53 | آل عمران: 167 | (أوْمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلّْا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ <br>  أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمْ الْكَافِرِينَ |
| 130 | آل عمران:193 | (رَّبَّنَا فَاغْفِرْ ْلَنَا ذُُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا <br>  |
| 122 | النساء: 04 |  طِبْنَ كَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَ هَيئًا مَريئًا |
| 126 | 13 13 1- |  <br>  وَذَلِكَ الْفَرْزُ الْحَظِيمُمِّ |
| 161 | النساء:25 | (أِفَذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْنَّ نصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْحَذَابِ |


|  |  |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 53 | الائدة: 36 |  |
| 68 159 | 66: الائدة <br> 47 الائدة:97 |  <br> أَرْمُجْلِهْم) <br> (ِجَعَلَ اللَّهُ الْحَعْبَةَ الْبْيْتَ الْحَرَامَمَ فِيَمًا <br>  <br>  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَآَنَّ اللَّهُ <br>  |
| 122 | الائدة:110 | (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَّمَ اذْكُرْ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  كَفَفْتُ بَبِي إِسْرَائيَلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتُهُمْ |


|  |  | بالْبِيِّاتِ فَفَالَ الّْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ <br> هَذَا إلا سِحْرٌ مُبينٌ |
| :---: | :---: | :---: |
| 133 | 0606 | (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنْا مِنْ قَبْلِهِهْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مِمَا لَمْ نْمَكَنِّنْ كَكُمْ وَأَرْسَنَنْا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَارًا وَجَجَلْنَا الأنْهَهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْنِّهِهْ <br>  قَرْنُّا آخَرينَ آخَرِينَ |
| 85 | الأنعام: 13 |  <br> السَّمِيعُ الْعْلِيمُ |
| 147-58 | الأنعام: 59 | (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبَ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا <br>  ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسِ إلا فِي كِتَاب مُبين |
| 74 | 933 الأنعا |  |
| 54 | 117 11 :النعام | (إنَّ رَبَّكَ هُوْ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ |
| 124 | الأنعام135 | ( قُلْ يَا قَوْمْ اعْمَلُور عَلَى مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكْوُ نُ نُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إنَّهُ لا يُفْلْحُ الظَّالِمُوْنَ |


| 72 | الأعراف: 54 |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 51 | الأعراف:65 |  اعْعُدُورا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرُهُ أَفَار <br> (تَتُقُون |
| 64 | الأعراف:73 |  <br> اعُعُدُوا اللَّهِ) |
| 70 | الأراف:199 |  الْجَاهِلِينَ |
| 70 | 02الأنفال |  <br> وَالرَّسُول) |
| 44 | 06: الأنفال |  |
| 135 | الأنفال:08 |  الْلْمُجْرُوْونَ ) |
| 121 | الأنفال: 13 |  <br>  \| الْعِقَاب |


| 92 | الأنفال 45 |  <br>  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 50 | التوبة15 | حَكِيّْر) |
| 51 | التوبة17-18 |  |
| 59 | 38: |  <br>  (لْرَرْ |
| 126 | التوبة: 100 |  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| 93 | التوبة102 |  <br>  <br>  |
| 108-50 | التوبة: 118 |  <br>  <br>  |


|  |  | مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمْ لِيتُوبُوا إنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُمُ |
| :---: | :---: | :---: |
| 73 | يونس: 10 | (ًَ دَعْرَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّمَ <br>  الْحَمْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ |
| 67 | 25: يونس | وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَار السَّاَّامِ وَيَهْدِي <br>  |
| 141 | يونس :51-50 |  <br>  إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَّهُ كُنُتُمْ بِهِ <br> تَسْتْعْجُلُونَ) |
| 69 | يونس: 62 |  |
| 173 | هود: 01 |  <br> لَدُنْ حَكِمٍ خَبِيرٍ \| |
| 143 | هود:40-41-42-40 |  احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُرَّ زَوْجَيْنِ اثْثْنِّنِ <br>  <br> اََمَنَ وَمَا اَمَنَ مَعْهُ إلَّا قَلِيلِ وَقَالَ <br>  <br>  <br>  وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ارْكَبْْ مَعْنَا وَكَا كَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآَوِي إِلَى إِّى جَبَل يَعْصِمُني مِنَ الْمَاء قَالَ لَا عَاصِمَ |


|  |  |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 124 | 93: هود |  <br>  |
| 55 | هود :109 |  |
| 150 | هود: 114 |  <br>  <br>  |
| 91 | يرسف:18 | وَوَجَاءُوا عَكَى قَمِيصِيهِ بِدَمْ كَذِبِ قَالَ <br>  <br>  :صِفُونَ |
| 53 | يوسف: |  <br> باللّة) |
| 53 | يوسف :38 |  <br> (يَعْقُوبَ |
| 64 | يوسف: 82 |  <br> (الْتِي أَقْبْنَنا فِيهَا ( |
| 155 | يوسف 76 |  |
| 50 | يوسف:96 |  |

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \& \& أَخَاهُ \\
\hline 116 \& الرعد: 17 \&  \\
\hline 74 \& الرعد : 23-24 \& \begin{tabular}{l}
 بَابِ سَالامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْمُمْ فَنْعْمَ \\

\end{tabular} \\
\hline 67 \& إبر اهيم:01 \& \begin{tabular}{l}
 \\
 صِرَاطِ الْعْزِيزِ الْحَمِيدِ
\end{tabular} \\
\hline 104

129 \& إبر اهيم :24-25

\[
إبر اهيم: 10

\] \& |  |
| :--- |
|  |
|  كُلَّ حِين بِيْذِنِ رِبِّهَا وَيْضْرِبُ اللَّهُ |
|  |
| (يَيْعُوُ كُمْ لِيْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُكُربِكُمْ |
|  | <br>


\hline 94-71 \& إبر اهيم:48 \& |  |
| :--- |
| وَالسَّمَاوَاتُ ع ا | <br>


\hline 158 \& الحجر: 09 \& |  |
| :--- |
| لَحَافِظُُونَ) | <br>


\hline 62/43 \& الحجر : 22 \& | (أَأَرْسَلْنْا الرِيِّاحَ لَوَاقِحَحْ فَأَنْزُنْنَا مِنَ |
| :--- |
| السَّمَاء مَاءً | <br>

\hline
\end{tabular}

| 69 | 94: |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 145 | النحل : 04 | (ا خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ ُُطْفَةٍ فِفَذَا هُوْ <br> خَصِيمّ مُبينٌ |
| 135-53 | النحل : 29-30 | (إفَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِلِينَ فِيهَا فَلَبِئسَ مَتْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ <br>  أَحْسْنُوا فِي هَذهِهِ الدُّنُيْيَا حَسَنَّةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنْعْمَ دَارُ الْمْتَقِّينَ |
| 131 | النحل:70 |  ليُرَدُُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ <br>  |
| 148 | 90: النحل |  ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بِاءِ وَالْمْنْكِرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ <br> تَذَكَّرُونَ |
| 56 | النحل: 120 | (إِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةُ قَانتًا لِلَّهِ حَنيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْر كِينَ |
| 152 | \|-46 | (وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْْرَنِ وَحْدَهُ وَكَّْْا عَلَى أَدَبَارهِمْ نْفُورًا |
| 64 | الإسراء: 59 | (ا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بَالآياتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بهَا الأوَّلُونَ وَآَتْيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُمْصرِرَة فَظَلَمُوْ بَهَا وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ |


|  |  | إلا تَخْوِيفًا |
| :---: | :---: | :---: |
| 42 | الإسراء: 62 |  |
| ب | الإسراء: 88 | \| قلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَآلْجِنُ عَلَى <br> أَنْ يُتْنوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأَثْونَ <br>  |
| 151 | الإسراء:107-108 | (إنَّ الَّذِينَ أُؤُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا <br>  وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا |
| 79 | 79: الكهi | \|ِ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَُاْحُذُ كُلَّ سَفِنَةٍ <br> غَصْبًا |
| 75 | مريع:12 | (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بُقُوَّةٍ وَآَيْنَاهُ <br> الْحُكْمَ صبيَّا |
| 49 | 26:20ريم | ( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَمْمَ إنُسِيًّ) |
| 54 | مريم: 27-28 |  <br>  |
| 151 | مريم: 58 |  <br> سُجَجَدًا وَبُكِيَّا |
| 133 | مريع:98 |  |


|  |  | (ر) |
| :---: | :---: | :---: |
| 133 | 128:4 |  الْقُرُونِ يَمْشُوُنَ فِي مَسَاكَكِهِمْ إِنَّ فِي <br>  |
| 53 | الأنيّاء: 97 |  <br>  <br>  ظَالِينَ |
| 131 | الهج: 05 |  أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيَّهَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ |
| 98 | الدج:31 |  <br> السَّمَاءِ فَتْتَطْفُهُ الطَّيْرْ أَوْ تَهْوِي بِيهِ <br> الرِّيُ في مكان سحيق) |
| 117 | اللمؤنون 53 |  |
| 95-65 | اللمؤنون: 79 |  <br> تُحْشَرُونَ |
| 93 | اللمؤنون:91 |  <br>  وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون) |


| 97-94 | الكؤمنون 101 |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 65 | النور :20 |  |
| 156 | النور :10-1 |  لَهُمْ شُهَهَاءُ إِلا أَنْسُهُهُمْ ...وَأَنّْ اللَّهُ تَوَابٌ حَكِيه هِ |
| 96 | الفرقان:27 | (وَوَيْمْ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَتُولُ يُ يَا <br>  |
| 90-66 | الفرقان: 63 |  <br>  قَالُوا سَلَّمًا |
| 91 | 77) الفرقان |  <br>  |
| 75 | النمل28-29 |  <br>  <br>  |
| 50 | القصص15 | (وَدَحَلَ الْمَدِينَّةَ عَلَى حِينِ غَفْلْةِ مِنْ <br> (أَهْلِّهَ |
| 64 | الروم 04 | ( لِلّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) |


| 62 | الروم 46 |  مُبَششِّرَاتِ |
| :---: | :---: | :---: |
| 65 | الروم:56-56 |  <br>  <br>  <br> تَعْلَمُونَ |
| 123 | 25 25 |  <br>  |
| 133 | \|السجدة: 26 |  <br>  <br>  |
| 133 | السجلة:29 |  مِنَ الْتُرُونِ يَمْشُونَ فَ فِيْ مَسَكَكِّهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ أَفَالِ يَسْمُعُونَ ج) |
| 73 | الأحزاب:24 |  <br>  <br>  |
| 130 | 71-71) |  <br>  <br> فَوْزَا عَظِيمَا هِ |


| 65 | سبأ: 51 |  <br> مِنْ مَكَانٍ قَرِيب) |
| :---: | :---: | :---: |
| 59 | فاطر: 37 |  <br>  <br>  <br>  مِنْ نَمِيرٍ 》 |
| 133 | 31: |  |
| 65 | يس : |  <br>  <br>  |
| 116 | الصافات 61 |  |
| 65 | الصافات: 103 |  |
| 74 | ص:01 |  |
| 133 | ص: 3 |  <br>  |


| i | 23: الزمر | (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِكَاباً <br> مُتَشَابهاً |
| :---: | :---: | :---: |
| ب | الزمر: 28 |  <br> يَتَّقُونَ |
| 135 | 72: الزمر |  <br>  |
| 94-35 | الزمر 73 | 联 <br>  <br> أَبْرَابُبهَهِ |
| 97 | الزمر: 96-70 | (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ وَوُفِّيتْ كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوْ أَعْلَمُ <br> بَمَا يَفْعْلُونَ |
| ب | الشعراء:192-195 | وَوَإنَّهُ لَتَزَ يلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نزلَ بَ بِهِ الرُوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْْرِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِّي مُبِينٍ |
| 152 | فصلت: 26 | (ا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَمُوُوا لِهَذَاً الْقُرْآنِ وَآلْفَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونُ |
| 57 | فصلت: 30 | (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتْقَامُوا <br>  <br>  تُوَعَدُونَهُ |


| 158 | فصلت: 42 | ( لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 60 | 49: فصلت |  <br> مَسَّهُ الشَّرُ فَيَئُوسٌ قَنُوط" |
| 106 | 27: الشورى |  <br>  <br>  |
| 60 | الشورى : 45 | (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشَعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْرُوُنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٌّ |
| 123 | الز 09 : |  <br>  |
| 69-43 | الزخرف: 71 |  <br>  |
| 65 | الأحقاف 10 <br> الأحقاف:24 | (اُقُلْ أَرَأَئْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِهَ شَاهِلٌْ مِنْ بَنِي إِسْرَأِيَلَ عَلَى مِثْلِلِ فَآَنَ وَاسْتَكْبْرُثمٌ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ <br> فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتْتْبِلَ أَوْدِيْيَهِهْ <br>  <br>  |


| 130-129 | الأحقاف:31 |  تَعْفِرْ كَكُمْ مِنْ ذُكُوبكُمْ وَيُجرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ |
| :---: | :---: | :---: |
| 55 | عمد: 15 |  <br>  <br>  <br>  <br>  كَمَنْ هُوَ خَالِلّْ فِي النَّار وَسُقُوا مَاءُ <br>  |
| 58 | 29: النتح |  <br>  <br>  |
| 65 | ق 11-01: |  <br>  (يْءْ عَجيب") |
| 133 | ق 36 |  <br>  (حْحِيص) |
| 52 | الناريات:24-25 | (اهَلْ أَنَاكَ حَيِيثُ ضِيْفِ إِبْرَاهِيمَ <br>  <br>  |


| 142 | الطور:19 | (َكْكُوا وَاشْرُبُوا هَيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي <br> انْيَّيَام الْخَالِيةِ ) |
| :---: | :---: | :---: |
| 71 | القمر: 6-7-8 |  <br>  <br>  <br>  |
| 142 | القمر:18-19-20 |  <br>  <br>  <br>  |
| 93 | القمر 41 |  <br> عَزْيز مُقْتُدِر ( |
| 74 | 48: القمر | (لَيْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّار عَلَى وُجُوْهِهْ <br> ذُورُوا مَسَّ سَقَرْر) |
| 146-65 | النحم:44-43 |  <br> ( أَمَاتَ وَأَحْيَّ |
| 94 | الواقعة: 4 -5 | (إِذَا رُجَّتِ الأرْضُ رَجْا |
| 68 | الواقعة: 19 |  |
| 66 | الواقعة :27-28 |  <br>  |


| 87 | الواقعة :41-42-43-44- | (وَأَصْحَابُ الشِّمَالَ مَا أَصْحَابُ <br>  يَحْمُومٍ لا بَارِدٍ وَلا كَرِيرِ إِنَّهُمْ كَأُوا <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 128-127 | الواقعة: 63 -67 |  <br>  <br>  نَحْنُ مَحْرُومُونُ |
| 70 | الهديد: 4 |  <br>  |
| 134 | 21: |  عَرْضُهُ كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ <br>  |
| 89 | الديد: 28 |  <br>  |
| 70 | الـشر: 04 |  <br>  |
| 130 | الصّف: 12 |  |


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 92 | 10: |  النْرَضْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ُْفْلِحُونَ |
| 92 | الطلاق: 2-3 | (وَمَنْ يَّقَق اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًِا وَيَرْزُقْهُهْ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ |
| 130 | 04: |  أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا كَ <br>  |
| 67-64 | 26: القيامة |  |
| 63 | الإنسان: 19 |  |
| 68 | النازعات: 27-32 | (أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجَبَالَ <br> (أَرْسَاهَا |
| 59 | ع33: |  |
| 153 | التكوير : من 01إلى14 | (إذَا الشَّمْسُ كُوْرِّتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجَبَالُ سِيرِّتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطُلِّتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشَرِّتُ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا التُفُوسُ |


|  |  |  <br>  وَإِذَا السَمَاءُ كُثْشِطَتْ وَإِذَا الْجَحَحِيمُ <br>  مَا أَحْضَرَتُّهُ هِ |
| :---: | :---: | :---: |
| 61 | التكوير : 17-18 | (وَاللِّنِ إِذَا عَسْعْسَ وَالصُّعْحِ إِذَا <br> تَنّْسَ |
| 53 | الفجر:04 | (\%َلْلّْلِ إِذَا يَسْرِ) |
| 143-63 | الفحر:12-12 |  <br>  الْبِلادِ وَتَمُودَ الَّلِينَ جَابَبُو الصَّخْرُ <br>  <br>  <br>  |
| 61 | الفحر: 23-24 |  <br>  |
| 64 | الشمس 13 | ( فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللْهِ نَاقَةَ اللْهِ <br> وَسْقُقْهَا |
| 154 | الضحى : 1-2-3 |  |


|  |  | مَا وَدَّهَكَ رُبُكَ وَمَا قَلَى (3) |
| :---: | :---: | :---: |
| 153-59 | الزلزلة: 1-2-3-4-5-6 | رإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا الَهَا وَأَخْرَجَتِ النَّرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْمْ |
| 65-59 | القارعة: 1 -2-3-4-5 | (أْقَارعَةُ مَا الْقَارعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارَعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَأْفَرَاش الْمَبْنُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ |
| 99 | التكاثر 2/1 |  |
| 149 | العصر:1-2-3 | (وَاَلْعَصْرِ إِنَّ الْإنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلا الَّذِينَ آتُنوا وَعَمِلُوا الصَّأِلَحَاتِ <br>  |
| 63 | الفيل: 01 | (أَلَمْ تَرَ كَيْنَ فَعَلَ ربُّكَ بَأَصْحَابِ <br> الْفِيلِ |
| 149 | الكوثر:من 1إلى3 | (إنَّا أَعْطْيَنَاكَ الْكَكْثَرَرَ فَصَلِّ لِرِبِّكَ وَانْحَرْ إنَّ شَانَكَكَ هُوَ الأْبَترُ ه |


| 145 | الإخلاص: 1-2-4-4 | (اقَّلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 86 | الناس:1-2-3-4-5-6 | ( قَلْ أَعُوذ بُرَبِّ التَّاس مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شِرُّ الْوَسْوَاسِ الْتْنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُمُورِ النَّسِ مِنَّ الْجَنَّةِ وَالنَّس ( |

## فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | نص الحديث النبوي الشريف |
| :---: | :---: |
| 20 | 》أعطيت جوامع الكلم و اختصر لي الحديث اختصارا < |
| 161 |  <br> 《الْأَعْظَم |
| 19 |  |
| 145 |  <br>  |
| 19 |  |

فهرس الأبيات الشعرية


فهرس الأعلام المترجم فم

| الصفحة | العلم |
| :---: | :---: |
| 19 | أحمد حسن الزيات |
| 36 | ابن الأثير ضياء الدين |
| 26 | ابن أبي الأصبع المري |
| 164 | ابن قتيبة الدينوري |
| 114 | ابن قيم الجوزية |
| 84 | ابن كثير إسماعيل بن عمر |
| 105 | أبو السعود عمد بن مصطنى العمادي |
| 25 | الباقلالي أبو بكر بحر بحد بن بحن الطيب |
| 54 | البقاعي إبراهيم بن عمر بن الحم |
| 57 | الثعالبي أبو منصور |
| 27 | الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بكر بر |
| 04 | الجر جاني عبد القاهر |
| 06 | الخطابي عمد بن إبراهيم أبو سليمان |
| 167 | الخطيب القز وين إبر اهيم بن عمد |
| 26 | المفاجي عبد اللّ بلم |
| 141 | درّاز عمد عبد الله |
| 03 | الرافتي مصطفى صادق |
| 24 | الرّماني علي بن عيسى أبو الحسن |
| 85 | الز كششي بدر الدين |
| 73 | الزخشري عمود بن عمر |
| 80 | السكاكي يوسف بن أبي بكر |


| 15 | سيد قطب |
| :---: | :---: |
| 41 | السيوطي جالال الدين |
| 24 | العزّ بن عبد العزيز بيز بن عبد السانلام |
| 07 |  |
| 09 |  |
| 167 | الحاسبي الحارث بن بن أسد |
| 49 | عحمد الطاهر بن عاشور |
| 168 | اللراغي أمد بن هصطفى |

فهرس المصادر و المراجع
أولا: القر آن الكريم برواية حفص عن عاصم.
ثانيا:المصادر و المراجع العربية
1- إحكام صنعة الكلام في فنون النثر و مذاهبه في المشرق و الأندلس ،أبو القاسم بن عبد اله بن عبد الغغور الكالعي الإشبيلي ،تحقيق :عمد رضوان الداية،ط2،عالم الكتب بيروت،(د.ت). 2- إرشاد العقل السليم إلى مز ايا الكتاب الكريم ،أبو السعود،،ممد بن عمــــــــــــــن مصــطفى

 ادين عبد الحميد،ط4،المكتبة التجارية ،مصر،1963م.

4-أساليب الإقناع في القــر آن الكـــريع،،ــن عيســى بالطــاهر،ط1،دار الضـــياء ،عمـــان
الأردن،1421هــ-2000م.

5-أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني ط2،ثقيق :عحمد رشيد رضــا،دار الكتــب العلميــة،
بيروت،لبنان،(د.ت).
 عطا،ط2، دار الاعتصام،القاهرة ، 1396هـ.
 تعقيق :أمد حسن حامد ،ط2 ،دار الفكر ،نابلس 1422هـ -2002 م.
 القاهرة،1422هـ-2002م.

9-الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز، ،أبو عمد عز الدين عبد العزيز بـــن عبـــد الســامـام
 العلية، بيروت،البنان،1416هـ-1995 م.

10-الإعجاز البياين في القر آن:دراسة قر آنية لغوية بيانية، عائشة عبد الرمالن بنت الشاطئ،ط2 ،حدار المعارف القاهرة ،1404هـ-1984 م.

11-الإعجاز الفني في القر آنعمر السلامي ،(د.م)،مؤسسات عبد الكريع بن عبد الهُ ، تـــــنس 1980 م.

12-إعجاز القر آن،البقاقلي ،ثقيق :عماد الدين أممد حيدر ط4،مؤسســة الكتـب الثقافيـة، ييروت، 1417هـ-1997 م.

13-إعجاز القر آن،فضل حسن عباس و سناء فضل عبــاس،(د.م)،دار الفرقان،عمــان، الأردن، 1991

14-إعجاز القر آن و البلاغة النبوية،مصطفى صادق الرافعي،(د.م)،دار الكتاب العري،بيروت، لبنان،1426هـ-2005 م.

15-الإعجاز والإيكاز،باب >(بعض ما نطق به القر آن من الكلام الموجز المعجز «ه،أبو منصــر الثعابي،ط2،دار الرائد العري ،بيروت ،لبنان ،1403هــ-1983 م. 16-الأعلام ،خير الدين الز ركلي ،ط8،دار العلم للمايين ،1989م.

17-الأمثال في القر آن، عمد جابر الفياض، ط2،الدار العاليمة للكتاب الإسالمي و المعهد العالمي للفكر الإسا(مي،الرياض ،جدة ،1415هـ-1995م.

18-الأمثال في القر آن الكريع،عمد عبد الرحيم،ط1،دار الفكر، ييروت،لبنــن، 1423هـــــ . 2003

19-أمثال القر آن وصور من أدبه الرفيع،عبد الرمـــان حسـن حبنــــة اليـــداني،ط2،دار القلم،دمشق،1412هــ-1992 م.
 1422هـ-1-2001 م

21-بديع القر آن،ابن أبي (إصبع الصري ،(د.م)،مكتبة هضة مصر،مصر ، 1957م . 22 -البديل المعنوي من ظاهرة الحذف، كريع حسين ناصح النالـــــي ،ط1،دار صــفاء،عمان . 1428 - 2007 -


 الدينية ،القاهرة ،1405هـ-1985 م.

25-البلاغة العالية:علم المعاين ،عقيق :عبد القادر حســـين ،ط3،مكتــــة الآداب ، القـــهرة
1423هـ-2002م.
 الإسكندرية ،(2.ت).

27-البلاغة العربية فنوفا و أفنافا، فضل حسن عباس، ط6، دار الفرقان، عمان، 1420هـ ــ

28-البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية و نظرية السياق ،عمد بر كات ممدي أبو علـــي ،ط1، دار وائل، 2003م.

29-البنية السردية في القصص القر آكي،أممد مطـــول، (د.م)،دوان المطبوعـــات البامعيــة،بن عكنون،الجز ائر (د.ت).
 العصرية،صيدا،بيروت،1425هـ-2004م.

31-تحرير التحبير،ابن أبي الأصبع المصري،ثقيق:حنفي شرف،لجنة إحياء التراث 1383هـــ. 32-التحرير و التنوير، عمد طاهر بن محمد بن عاشور التونسي ،ط1،مؤسسة التاريخ العــربي بيروت ،لبنان ،1420هـ-2000م.

33-النصوير الفني في القر آن، سيد قطب، ط18،دار الشروق،القاهرة،1427هـ-2006م. 34-النعبير الفني في القر آن، بكري شيخ أمين، ط4،دار الشروق،بيروت، 1400هـ-1980. 35-التعريفات،علي بن محمد بن علي الجر جاني،تقيق:إبــراهيم الأنبــاري،ط1،دار الكتــاب


36-تفسير القر آن العظيم،أبو الفداء إمماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،تحقيق :سامي بن عمد سلامة: دار طيبة ،ط3، 1420هـ - 1999 م.

37-التلخيص في علوم البلاغة ،الخطيب القزويي ،تحقيق :عبد الرحمان البرقوقي،2،2دار الكتاب العربي ،بيروت 1350هـ-1932م.

(د.م)،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،الرباط، 1992م.

39-ثراء المعنى في القر آن الكريم ،عمد خليــل جيجــك، 1،،دار الســـام ،القاهرة،مصــر 1419هـ -1999م
40-ثلاث رسائل في إعجاز القر آن:للرماين و الحطابي و عبد القاهر الجرجالي في الدراســات
 مصر،(ت).
41-الجامع لأحكام القر آن ، الإمام القرطي ،مر كز تحقيق التراث ،مطبعة الدار،1934م.
42-جاليات المفردة القر آنية في كتب الإعجاز والتفسير،أممد ياسوف،إشراف وتقــيم :نــور الدين عتر،ط1،دار المكتي ،دمشق ،سورية،1415هـ-1994م.

43-جواهر البلاغة في المعالين و البيان و البديع،أمد الهاشني،(د.م)،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ،1427هـ-2006م.

44-حسن التوسل في صناعة الترسل، شهاب الدين محمود الحلبي،تحقيق:أكرم عثمان يوســف (د.م)، دار الرشيد،الممهورية العر اقية ،وزارة الثقافة و الإعلام،1980م.

45-حكم من القر آن جرت جرى الأمثال ،توفيق بن عمر بلطه جي ،ط1، دار الفكر ،دمشق، سورية ،1421هـ-2000م.

46-الحيوان، الجاحظ أبو عثمان بن بر ،تعقيق و شرح :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيــل . بيروت ،1416هـ-1996م

47-الخطاب القرآيز -مقارنة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، سليمان عشر اتي، (د.م)،ديوان
المطبوعات الجامعية،،بن عكنون، الجز ائر،( د.ت ).

48-درة التزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاهجات في كتاب الله العزيز ،ابن أبي الفـــرج الأردستاني الإسكافي ،ط1 ،دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،1973م.

49-دراسات بلاغية:بلاغة الكلمة و الجملة و الجمل،منير سلطان ،(د.م)، منشـــأة المعـــارف،

$$
\text { الإسكندرية، } 1988 \text { م. }
$$

50-دراسات في الإعجاز البيالي،عمد بر كات حمدي أبو العلى،ط1،دار وائل،عمان، 2000م.
 52-دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزيات، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 1967م. 53- دلائل الإعجاز في علم المعاين ،عبد القاهر الجرجاين،تحقيق :عمد التنجي، الطبعــة الأولى، دار الكتاب العربي ،بيروت ،1995م. 54- دلائل الإعجاز في علم المعالي،عبد القاهر الجرجاين، 1402 العقيق :عحمد رشـــيد رضـــا،1،1دار المعرفة ،بيروت ،1402 هـ-1981م 55-رسائل الجاحظ ،تققيق : علي بن أبو ملحم ، ط2،دار المالل ،بيروت 1991م. 56-رسالة المسترشدين، أبو عبد اللّ بن أسد الغاسبي البصري،تقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط9، مكتب المطبوعات الإسلامية ،بيروت ، 1419هــ-1999م.

57-روائع القر آن في الإعجاز في القصص القر آي -دراسة في خصائص الأسلوب القصصــي المعجز ،عممود السيد حسن،ط1،المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية ،2003م.

58-سحر البلاغة وسرّ البراعة،أبو منصور عبد الملك الثعابي النيسابوري ،تخقيق :عبد الســـام الحويف،(د.م)،دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان، (د.ت).

59-سر الفصاحة،أبو عبد الله بن سعيد بن الخفاجي الحبي ط1،دار الكتــب العلميــة،بيروت . 1402

60-السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، (د.م)، مكتبة المعارف، الرياض، (د.ت). 61-سنن الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن الدار قطين البغدادي،تقيق : عبد الله هاشم يماني المدني،(د.م)،دار المعرفة، بيروت ، 1386هـــ 1966م.

63-شبهات وردود حول القر آن.كشف الغمة و بيان ما التأويل الفاسد من آثار سيئة علــى الأمة،أبو عبيدة مُمود عبد الراضي،(د.م)،المكتب الجمامعي الحديث ،الإسكندرية (د.ت). 64-شرح الأجرومية ،أبو عبد الله عحمد بن عمد بن داود الصنعاين المعروف بابن آجروم راجعه و علق عليه و خرج شواهده :أشرف علي خلف ،(د.م)،دار البصيرة، الإسكندرية 2002م.

65-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك و معه كتاب ما قيل في شرح ابن عقيل ،هماء الــــدين عبد الله بن عقيل العقيلي،المصري ،الممذاين على ألفية الإمام عبد الله محمد جمال الدين بن مالــــك ،ومعه كتاب :منتخب ما قيل في شرح (بن عقيل،تأليف:يوسف الشيخ عمد البقــاعي،(د.م)،دار الفكر،،بيروت،لبنان،1424هـ-2003م.

66-الصمت وآداب الكلام ،عبد الله بن عمد بن عبيد بن أنيس الدنيا أبو بكر،ختقيــق: أبـــو
إسحاق الجوين،ط1،دار الكتاب العربي -بيروت،(د.ت).
 قميحة،ط2،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان ،1404هـ-1984م.

68-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز،يمي بن علي بن إبراهيم العلـــوي
اليمني،(د.م) دار الكتب العلمية،،يروت ،لبنان ،(د.ت).

69-الظاهرة الجمالية في القر آن الكريع،نذير حمدان،ط1،دار المنارة،جدة ،السعودية 1412هـ-

70-علم المعالي -دراسة بلاغية و نقدية لمسائل المعـــين-،أنــور الجنــــي، ط1، دار المعــالم الثقافية،المملكة العربية السعودية ،1419هـ-1998 م.
 بيروت،(د.ت). 72-علوم القر آن الكريم ،نور الدين عتر،ط6،مطبعة الصباح،دمشق،1416هـ-1996م.

73-العمدة في صناعة الشعر و نقده ،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواين ،تقيق :النبوي عبــــ الواحد شعلان ،ط1،مكتبة الخاني ،القاهرة ،1420هــ-2000 م.
 عابدين ،ط3، مؤسسة الر سالة ،بيروت ،1983م.

75-فكرة إعجاز القر آن منذ البعثة النبوية إلى العصر الحاضر،نعيم الحمصـي،ط2،مؤ سســــ الر سالة،بيروت،1980م.

76-فلسفة البلاغة بين التقنية و التطور،رجاء عيد، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية (د.ت). 77-في إعجاز القر آن -دراسة تحليلية لسورة الأنفال الختوى و البناء-،أممد ختـــار الــبرزة ط1،دار المأمون لتراث، 1408هـ-1988م . 78-في البنية و الدلالة-رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية-،سعد أبو رضا،(د.م)،منشـــأة المعارف ،الإسكندرية،(د.ت).

79-في ظلال القر آن، سيد قطب،ط 15،دار الشروق ،القاهرة ،1408هـ-1988م. 80-القاموس الخيط،جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،تُقيق :مكتب تعقيق التــراث، ط3 ، مؤ سسة الر سالة، بيروت ،لبنان،1413هـ-1993م.

81-قراءة معاصرة في إعجاز القر آن،إبراهيم محمود،ط1،دار الحوار،سورية،اللاذقية، 2002م.

82-القصة في القر آن مقاصد الدين و قيم الفن ،عحمد قطب،ط1،دار قباء ،القاهرة ،2002م. 83-القصة القصيرة جدا ،أحمد جاسم الحسين،ط1،دار الأوائل للنشر،سورية،دمشق 2000م.

84-كتاب الفو ائد ،ابن قيم الجوزية،تحقيق:أبو عبد الرحمان فواز أحمــــــــــــــــــــ،ط1،1دار ابــن حزم،بيروت،لبنان 1423هـ-2002م .

85-الكشاف عن حقائق التزيل،و عيون الأقاويل،في وجوه التأويل،عمدل بن عمر الزخشــــري ضبط و تصحيح :مصطفى حسن أحمد ،دار الكتاب العربي،بيروت، 1407هــ-1987م. 86-الكنى و الأسماء،أبو بشر محمد بن هماد بن سعيد بن سلم الأنصاري الـــدو لابي الــــرازي ، تحقيق : ز كرياء عميرات ،ط1 ،دار الكتب العلمية ،بيروت،1420هـ-1999م. 87-لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،ط1، دار صادر،،بيروت،(د.ت). 88-لغة القر آن-دراسة توثيقية فنية-،أحمد غتتار عمر،ط1،1ؤسوسة الكويت للتقــــدم العلمــــي 1414هـ-1993م.
89-لمسات بيانية في نصوص من التزيل،فاضــل صـــالح الســـامرائي ط2،دار عمار،عمــــان،
1423هـ--2003م.

90-مباحث في علوم القر آن،صبحي الصالح،(د.م)،مطبعة الجامعة السورية، دمشق،1377هــ .1958م

1993م.
92-المثل السائر في آداب الكاتب و الشاعر،ضياء الدين بن الأثير، قدم له وحققـــه وشــرحـه وعلق عليه:أحمد الحوفي وبدوي طبانة،ط2،دار الرفاعي ،الرياض،1403هــ-1983م.

93-المدخل لدراسة القر آن الكريم،عمد بن محمد أبو شهبة،1،مكتبة السنة،المملكة العربيــة السعودية ،1412هـ-1992م.

94-مشاهد القيامة في القر آن، سيد قطب،ط،16،دار الشروق،القاهرة،1428هــ-2006م. 95-المصباح في المعالي و البيان والبديع، أبو عبد الله بدر الدين بن مالك الدمشقي الشهير بابن النظام ت686هــ، تعقيق: عبد الله هنداوي ،ط1،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1422هـــ 2001م.

96-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أمد بن محمد بن علي المقـــري الفيــومي (د.م)، المكتبة العلمية،بيروت ،(د.ت).

97-المعاين الثوالين في أسلوب القر آن ،فتحي أممد عامر،(د.م)،منشـــأة المعارف،الإســكندرية
 1419هـ-1999م.

99-معترك الأقران في إعجاز القرآن،أبو الفضل جلال الدين السيوطي،خقيق: أممد شمس الدين ط1،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،1408هـ-1988م.

100-المعجزة الكبرى القر آن:نزوله-جمعه-إعجازه-جدله-علومd-تفسيره-حكم الغناء بهعحمد أبو زهرة،(د.م)،دار الفكر العربي،القاهرة ،1390هـ-1970م.

101-معجم البلاغة العربية،بدوي طبانة،ط4،دار ابن حزم،بيروت،لبنان، 1418هـ-1997م
 حسن الشريف ،ط1، مؤ سسة الرسالة ،بيروت، 1417هـ- 1996م .

103-معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،عمر رضا كحالة ،تثقيق:مكتب التــراث في مؤ سسة الر سالة، ط1، بيروت ، 1414هـ -1993م.

104-مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن عمد بن علي السكاكي، تُقيق :عبد الحميد هنداوي ط1،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،1420هـ-2000م. 105- مفاتيح الغيب،فخر الدين الرازي ،ط13، دار الفكر ،1985م.

106-من أسرار التعبير في القر آن -صفاء الكلمة-،عبد الفتاح لاشين،(د.م)،دار المريخ،الرياض 1403هـ-1983م.

107-من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ط7، مكتبة أبنلو المصرية، القاهرة، 1994م.
108-المناسبة في القر آن الكريم -دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ و السياق اللغويمصطفى شعبان عبد الحميد،ط1،المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية،2007م.

109-مناهل العرفان في علوم القر آن، حعمد عبد العظـــيم الزر رقـــاني،تقيق:مكتــب البحــوث والدراسات، ط1،دار الفكر ،بيروت،1996م.

110-من بلاغة القر آن ،أممد أممد بدوي،ط2،مكتبة هضة مصر،الفجالة، (د.ت).
111-من روائع القر آن ،تأملات علمية وأدبية في كتاب اللهُ عز وجل ،عمد ســعيد رمضــــان
 112-النبأ العظيم نظرات جديدة في القر آن،عبد الله دراز ،(د.م)،دار القلم الكويت،1404هـــ 1984م 113-النظام القر آينـ مقدمة في المنهج اللفظـيـ،،عـــــلم سُــبيط النيلــي،(د.م)،دار أســـــة عمان،(د.ت).

114-نظم الدرر في تناسب الآيات و السور،برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقــاعي خرَّج آياته و أحاديثه ورضع حواشيه:عبد الرزاق غالب المهدي،ط1،دار الكتب العلميــة، بيروت لبنان،1415هـ-1995م.

115-فاية الإيجاز في دراية الإعجاز،الرازي ،تفسير وتسيير:عبـــد القـــادر حســـين ،(د.م)،دار الأوزاعي، بيروت، لبنان ،1409هـ-1789م.

116-الوحدة الفنية في القصة القر آنية، عمد الدالي،ط1،آمون، القاهرة، 1414هـ-1993م. 117-وظائف التبليغ القرآين-إعلام الإنسان بالشرائع و المنهج، إحســـان عســـر، ط1،دار الاتحاد العربي ،الأردن ،1412هـــ-1992.

ثالثا :الرسائل الجامعية :

1-الحصصائص التر كيبية و الأسلوبية في المكي و المدين من القر آن الكريع،عيسى بن ســـيدة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في اللغة العر بية ،جامعة الجز ائر ،إشر اف :سعدي الـــزبير ، 2002م،2003م.
 في اللغة العر بية و آداهِا،جامعة الجز ائر،إشراف:مصطنى فهمي،سنة 1970م-1971م.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| 13-6 | المقدة |
| 29-16 | تعريف الإعجاز البلاغي و أوجهه المتعدة |
| 15 | أولا:تعريف الإعجاز البازلاغي |
| 24 |  |
| 45-30 | الفصل الأول:قراءة في مصطلح الإيكاز و أبعاده اللغوية. |
| 31 | البحث الأول :حقيقة الإياز |
| 34 | الالبل الأول :إلإيباز لغة و أبرز إطلإلاقاته اللنوية |
| 37 | الططلب الثاني:الإيماز من المنظر الاهططلاحي عند بعض القدماء والخدثين |
| 46 | المبحث الثاني:أفسام الإيكاز |
| 47 |  |
| 59 |  |
| 59 |  |
| 69 |  |
| 81 |  |
| 186-90 |  |
| 92 | المبحث الأول :الإياز القرآلين و الالانفتاح الدالداليا |
| 93 |  |
| 114 | الطلب الثابي :الثلّ القرآلين و دوره ها |
| 132 |  |
| 150 | المبحث الثاني :الوظفة التبليفية لإلياز القرآين |


| 153 | المطلب الأول :الإقناع و الإمتاع بالإيماز في القرآن الكريم |
| :---: | :---: |
| 171 | الططلب الثان:شبهات و مطاعن حول الإيكاز القرآين -دراسة تحليلية نقدية |
| 187 | الخاتّة |
| 190 | النوصيات و الاقتراحات |
| 191 | الفهارس: |
| 192 | فهرس الآيات القر آنية |
| 219 | فهرس الأحاديث النبوية |
| 220 | فهرس الأبيات الشعرية |
| 221 | فهرس تراجم الأعلام |
| 223 | فهرس المصادر و المراجع |
| 235 | فهرس الموضوعات |

ملخص البحث باللغتين
اللغة العربية
اللغة الإبجليز ية

## ملخص البحثباللغت العبيت:

بعد هذه الرحلة العلمية الممتعة في رحاب لغة القرآن ،و في رياض التآليف العديدة لكتــبـ التفسير و أمهات كتب البلاغة ،حققنا هِذه الدراسة المتواضعة ،و البحث البـــــي أهـــــ نتـــائج موضوع الإيماز القر آني ،نلخصها فيما يلي: - أولا:التمهيل: عرضنا بداية لمفهوم الإعحاز البلاغي من خلال بسط آراء بعض علماء البلاغة في تعريفهم لمذا المصطلح ،وخلصنا في النهاية إلى القول بأنّ الإعجاز البلاغي في مفهومه الدقيق يعين فهـم المعاين الدقيقة من خلال التراكيب الرئيسة.و خلصنا إلى أنّ الإعجاز البلاغي علـــى وجهــــيـن يتعلق بصفة مباشرة بنوعية المخاطب؛ أحدهما:الاستسلام و الخضو ع و القصــور يثبــت لمـؤلاء المدعين و المترين في كلّ زمان.وأمّا أهل النظر و التَّبُّت فإلإعجاز البلاغي في حقهم هو الاجتهاد في كيفية استنباط المعاني والدلالات اليّ تزخر هـا لغة القرآن.

## ثانيا: أوجه الإعجاز البلاغي :

لا شك أنّ الإعجاز البلاغي من العلوم المهمة القيمة، له أضرب متنوعة.و قد كان ولا يزا ال الوجه الأكثر بثثا و تنتيبا، وكل تلك الأوجه البلاغية اليت توصل علماء البلاغة والتفسير إلى بياها تكشف عن القيمة الفنية للأسلوب القر آني، و تظهر بعضا من جمالياته وأســـراره،و، يعد الإيهــاز
 لإبراز جوانب الإعجاز و الجمال اللغوي لمختلف المواضيع والمضامين القرآنية التي اعتمد التعـبير القرآني في عرضها على الإيماز و الاختصار . نقول إذن :إنّ للإعجاز البالاغي له أوجه عديدة، أبرزها أسلوب الإليهاز الذي يعتمد في بنائه على التراكيب اللغوية الموجزة ذات الضضامين الغنية.

# الفصل الأول:فصلنا القول ينمهجم الإيجاز لغةواصطالاحا ؛بينًا أقسام الإيجاز . 

المبحث الأول :
 من منهوم الإيكاز.
 والإبانة عن المقصد.

-     - 

 دلالة هو الاختصار. المبحث الثاني: عرضنا فيه لأقوال العلماء يُ أضرب الإيهاز . ففي الططلب الأول :
-استقصينا أمه أقوال علماء البالاغة في أقسام الإيزاز،و أتشلها مع نسبتها لأصحامكاروذكرنا أدلتهم غ غم مناقشتها.
 وحف.





 تتسيمنا لإيكاز على الشكل التالي : - يُيُدُ إيكاز الهرف قسمان:( تصر وحذف)؛ فما دل عليه اللرف من معان دقيقة فهو إيـــاز
 . بالحزف .
 باستقلالها على تصوير المشاهد و المالات النفسية فهو إياز القصر،و ما ما حصل به التنوع الدلالي؛
 اللنوي فهو إيكاز الحذف.
 غزيرة ،و صور وفيرة ،و قد حَذف الجملة و الجُمل من التعبير القرآني استشباعا بالقليل الــــاواي ،
 التر كيب من الـشو و الزيادة لغير فائدة .

هنا، و قد يكذف التعبير القر آني عدة جُمل و يكثر مثل هذا النوع من الإيماز فُ القصـص القر آني، غاية البيان من هذا الأسلوب اختصار الراحل ،و المشاهد القصصية لبلوغ الغرض الديني من طريق الاغتزل و التكثيف .

## الفصل الثاين :من لطائف الإيجاز في القر آن الكريع.

. خصصنا هذا الفصل لبيان الأسرار البالغية للإيجاز القرآني
ففي المبحث الأول:تناولنا الإيماز القر آين و الانغتاح الدلالي. و فيه عرضنا لمظاهر الإيماز الـــيّ تسهم يف تكثير الدلالات!و هي ثلاثة أوجه ؛الأول: إثراء المعاني عن طريق الاختصار و الـــــــف
 المزواجة بين أسلوب الذِكر وأسلوب الحذف؛ و قدمنا لهذه الأوجه بالتفصيل.
 علاقة السياق القر آني بالإيماز، كما أبرزنا كذلك علاقته بالمخاطب ،و أنها أسلوب متميز يخــتص بذوي الملكات الخاصة ؛كما عرضنا لخصائص الأسلوب المكي؛ و بمعنا فيها القول بشيورع الإيماز بوصفه أسلوبا بلاغيا يستوعبه فرسان الكالام بفكان للعــرب قصــب الســبق في إدراك هـــــا الأسلوب،و كان أن جاء الخطاب القر آين على ما ألفوه.وسقنا عدة أمثلة قرآنية تشهد على علاقة
 التناسق القر آني وأو جهه المتنوعة.
و في المطلب الثالي:عرَّنا المثل القر آني و دوره في توليد المعن،وتوصلنا إلى النتائج الآتية: -أنّ المثل القر آي بمعاييره الخاصة؛ الإبداع و الدقة و الصدق و الوضوح،و الإيماز يسهم بصـــورة مباشرة في نقل الحقائق ،و المفاهيم من طريق ملموس . -للمثل القر آين فوائد عديدة منها:
1- للمثل القر آين أثر ديين و بلاغي؛ الأول يتمثل في كون المثل أدلما أداة تربوية هُدف إلى نتل القيم والفضائل من طريق الخسوس الملموس.و الثاين يف كونه يممع المعاني الرائعة في العبارات الموجزة . 2-الأمثال القر آنية قسمان ؛ظاهر مُصَّرَح به ،و كامن لا ذِكر للمثل فيه ،و لكال النوعين أمثلة كثيرة في القر آن الكريع كما تُعد القصة المثل ؛- هي القصة التيّ تضرب مثلا- من الأمثـــال الـــيت يتخذها القر آين الكريع في مقامات متعددة ،ومواضيع متنوعة وسيلة بيانية لتحقيق الأغراض الدينية و الفنية ولتقريب المعاني و تأكيدها في النفوس ،و تحسين موقعها في الأحاسيس.

3-إنّ الأمثال السائرة عبارة عن لون بلاغي بديع يختصر المبادئ الدينيــة و الأخــــلاق الفاضــــلة


 وجسَّمت المعنويات في صور طبيعية سهَّلت على المخاطب استيعاهِا.

و في آخر المطلب أوردنا قول الجرجاين في موضوع بلاغة الأمثال و أثرها في النفوس.
و في المطلب الثالث :مراعاة التناسب بين الذِكر و اللذف في القرآن الكريع .

 للأمثلة القر آنية المتشاهـة الي يكذف في موضع منها لفظ ،و يُذكر اللفظ ذاته في موضــــع آخـــر، وجمعنا فيها أقوال العلماء في الحذف و الذِِكر من خلال الأمثلة التي أوردنا ،و أبرزنا السرّ الباغيّ هلذا التناسب.

و في المبحث الثالي :عنينا في هذا المبحث ببيان الوظيفة التبليغية للإيماز القرآني . ففي المطلب الأول:تطرقنا لمفهوم التبليغ و الذي يَعين الإعلام معضمون الر سالة الممدية؛ و لعل أهم وظائف التبليغ -اليت يعتمد في إيصالها على أسلوب الإيماز - تتلخص في التأثير الوجداني .معنى (الإمتاع)، وفي التأتير العقلي أو الفكري والذي يعرف بالإقناع.فالأول يتلخص في الفاصـــيـلـة
 القر آنية الموجزة على التأثير في النفوس و حملها على الرضا والعمل.هذا و يضاف إلى ذلك : الغاية السلو كية الي يهدف الإيماز القر آين من ورائها إلى شد انتباه المخاطب لإدراك المعــــاني بتـــــــير العذوف و فهم المقصود بالإشارة.و الغاية الثانية اجتماعية هُدف إلى إرشاد المخاطــبـ إلى قــول الككلام المفيد المختصر .
و في المطلب الثالي:قدمنا لبعض الشبهات و المطاعن حول الإيماز القرآين ؛و قمنــــ بعــرض بعض الأقوال في موضوع الإيماز بقسميه ،و درسنا أقوالهم دراسة تحليلية و نقدية . و هدفنا من خلال هذه الدراسة إلى بيان وهن المدعين بالتقول على كلام العزيز الجبــار؛ ؛لأن


تضمنت أهم نتائج البحث و هي كالآتي:
 - لإعجاز البلاغي أوجه متعددة؛ ومن أبرز الأساليب البلاغية اليّ يظهر ها واليا وجه الإعجاز أسلوب الإيماز
-الإيماز في اصطلاح علماء البالاغة هو عبارة عن احتواء الألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة شرط الإبانة و الإفصاح.
-الإيماز في القر آن الكريع أسلوب بلاغي يرتبط بالمقام الذي يتطلب؛؛ فحين يتطلب المقام الإطناب يكون ذلك أنسب و أبلغ.
-أدرك البحث أضرب الإيماز؛ و هي على ثلاثة؛ إذ لكل ضرب منه نوعان (قصر وحذف): 1-إيماز الحرف؛ أمأً إيماز الحرف بالقصر فتتلخص حدوده فيما يختص به الحرف من دلالة دقيقة و توسع المعاني للحرف الواحد في مقامات متعددة.و أماًاً إياز الحرف بالحذف فيتمثــل في الأسرار اليت تضفي على السياق الذي تطلب حذفه حسنا فنيا و جمالا بلاغيا.

2-إيماز المفردة؛ وهو على قسمين:قصر و حذف.أمّا اللون الأول فهو أداء الكلمة الواحدة للمعاين التي تغني عن أدائها ألفاظ أخرى، كما تسهم الكلمة الواحدة في تصوير المعاني تصــوير ا دقيقا.و أماّ اللون الثاني:إيباز المفردة بالمذف؛ فهو إيباز تتطلبه الضرورة الفنية.

3-إيهاز الجملة و الجمل:و له أيضا قسمان :قصر و حذف .أولما:ما تمت به المعاين باتحــاد
 من أقرب طريق. -يعتمد في فهم الإيماز القر آين على قدرة القارئ و دوره في كيفية الاستنتاج.
-الأمثال في القرآن الكريم على أنواع ؛ظاهر و كامن و حكم قر آنية جرت بجرى الأمثال،و أمثال قصصية ،و بميع تلك الأقسام تتميز بالإيماز ،كما أهنا تتضمن حكما أو مبادئ دينية أو خلقية أو . قواعد كلية -تعتبر الأمثال القر آنية أبلغ أدوات الخطاب و أشدها في التأثير و الإقناع. -القر آن الكريع رسالة تبليغية تتضمن وظائف غتلفة ؛أبرزها الإقناع و الإمتاع . -إنّ ما قيل عن الإيماز القر آني من افتراءات سببه المهل بأسرار اللغة العربية .
و قد حوت الخاتقة جملة من التوصيات أبرزها:
-إجراء دراسة تطبيقية للحذف بأنواعه؛ (الحرف و المفردة و ابجملة و الجُمل ). - بيان الوظيفة التواصلية للحذف القرآين . -أن يكاط موضوع الإيماز القرآني بدراسة أسلو بية و لسانية . -إعداد موسوعة شاملة للأساليب البلاغية في القر آن الكريع. -إجراء تفسير نغسي للأساليب البلاغية في القرآن الكريم. -كشف شبهات الطاعنين في الأسلوب القر آني و التصدي لما.
-إمكانية تخصيص دراسة مستقلة لدور الحذف في بعض المسائل الفقهية و الأصولية والعقدية. و في الأخير نسأل الله العلي القدير أن نكون ببحثنا هذا قد أسهمنا في خدمـــة كتــاب اللّ
 هذا في ميز ان حسناتنا،و آخر دعوانا أن الحمد للّ رب العالمين. الباحثة :فاطمة قراينو

ملخص البحث باللغة الإبخليزية

## Summary of the research in Arabic language

After such an enjoymenent scientific travel in Koran language, and in the written of many explanation books and the mothers of rhetoric books. We had achieved behind such a wonderful study and the serious searching the most important Koran abridgment. We sum up it in the following:

Preamble : we give in the beginning of our research the notion of rhetoric abridgment through giving the opinions of some scientists rhetoric in making definition for this terminology. At the end, we made a summary of the speech that rhetoric abridgment in its exact or deep definition that it means the exact meaning via going to the fundamental construction.The latter has a real direction with the genre of speaker. One of them is: giving up and conformity and insufficiency. such claimer and calumniator in each tense. However, people of sight and claim that rhetoric abridgment in their rights is assiduity in how to felicitate the meanings and testimonials which Koran language abound.

## Second: The phases of rhetoric abridgment

There is no doubt that the rhetoric abridgment is considered among the most important science which has many species. It used to exist and it still the most important issue in searching and
exploration. All such rhetoric phases which rhetorical scientists and explanation achieved in discover its artistic value it shows the artistic esteem in Koran style. More important, it shows a few of its beauty and secrets. Abridgement is shown as a rhetoric style print For that reason, we were obliged to stop at it to language beauty for many topics and Koran contexts which Koran expressions in abridgement.

We say that: the rhetoric abridgment has many phases, the most famous is the abridge style which on its construction on the language

First chapter: we divided the speech into the notion of abridgment language and terminology; we show the

## The first research:

- we define the abridgment language and terminology, we gave the most terminologist words and rhetorical which has a nearest meaning to abridgment.
-     - we found that the limit of abridgment by all rhetoric list is the full of meaning vie giving a fewest articulation without neglecting clarity, from the purpose.
-     - then, we stopped on the most definitions of the past rhetorilists scientist and renewr. Of course, we noted observation around it.
- -we made a difference between the rhetorical terminologists which has a near meaning from abridgment. We sum up that the same meaning of it is abridgment

Second chapter: we tackled the speech of scientist in abridgment'skinds.

## In the first demand:

- we detect the most speech of rhetoric scientists in dividing the abridgment, the famous of its value to their friends, then, we give their arguments and discussion.
-as a result, we summarize our speech that most of rhetoric scientist divide it into two parts; short and omitted.

In spite of the differences between rhetoricin dividing the abridgment all such points of view praise abridgments as special a rhetoric style has limits and conditions, it has specific shrines. If such has in Arabic speech or characteristics in their fluency which cannot be achieved only by the elderly authors, there would be solemnity, inability and beautiest which Koran depends on different subjects for achieving many functions

In the second demand, the most specialists sum up abridgment into two parts. As a consequence, we divided abridgment as follow;

- a letter abridgment is considered as a So, the exact meaning of letter is if the letter is omitted for rhetorical benefit. But, the meaning for many values. So, this i abridgment

Sentence and sentences abridgment such Koran sentence which contains a small words has a full meanings and metaphors. In addition, the statements may be omitted from Koran expression through emphasising on the important religious gaols, spotlighting on topics needs, avoiding filling and the useless

- Koran stories has such kind of abridgment. The purpose behind this style is to summarize all steps and story witnesses to achieve religious goals via reduction and intensification


## Second Chapter: some in Koran abridgment

We have specialized this chapter for showing the secrets of Koran rhetorical abridgment.

In the first research: we speak about with in it, we gave the features of abridgments which contributes a lot in fulfilling the testimonials. It is divided into three parts:

First, *the meaning by omitted and summarize.

Second, generating the meaning *style.

Third, it is shows in picking out the different meanings via between muscling style and omit ones. We have spoken about this feature in specific

In the first demand; we presented the notion of .we have shown its relation in .moreover, we its relation with speaker. it is special style which disserves people who .Also we presented the characteristics of Mecca style. we approve that abridgment is a rhetorical style which horses speaker. Consequently, Arab people were the only one who such style. for that reason, the Koran speech were presented as they ,For the authentic study, we gave examples from Koran which its relation. of course its purpose in enriching the meaning were our goal. At the end, we finished this demand by giving what M.r kotb said and its different phases.

Second demand, we made definition of Kohesin and its goals in * the means. We achieved the following consequences:with its special value, creativity; and honesty; efficiency abridgments contributes directly in the real effects and conception through a concrete street.

- has a reliougs and rhetoric print. The first is shown that is considered as a educational means which ends up through the second is constructs the wonderful meaning in abridge
- 2-Koran story is divided into two parts; both of them have many examples in Koran. the story is considered as an exploit -
among the which Koran takes in many shrines, many topics as a means to achieve a religious and autistics purposes. Also, to its poison in sense.
- 3- such exploit is like a rhetoric colour which abridge the the religious fundamental and the highest exploit and different issues in *such* to.advice..In Koran there are many verses which is considered as a different situations but its effects in selves ow how it wears it unnatural faces which facilitate on the speaker memorize it.

In the last demand we gave what M.r dgaegani said in the topic and its effects in selves

The Third demand: defence of proportion in and omit in Koran We gave in this demand the notion which means showing the relationship between structure then, ite relation in Koran abridgment.So, we collected in our research in this topic we gave the similar examples which and it says in an other place. We show the secret rhetorical in such proportion.

In the second Chapter: we spoke in this research
In the first demand: we took the notion of the Mohamed letter. The most important

The second goal is social. It aims in guiding the speaker to speak briefly

In the second demand: we introduced some of suspicion and about Koran's abridgment and we exposed some sayings abridgment's topic with its division, also we analyzed and criticized those sayings. In addition, we aimed to show the claim on Allah's speech because allay has promised to preserve his scared book, he said: " We have without doubt, sent down the message; and we will assuredly guard it( from corruption) "09 sura Al Hijre.

## University of algiers1

Faculty of Islamic sciences
Department language and Arabic Islamic civilization

## The secret of abridgment in Koran -Rhetorical study-

Tens to take master's degree in Islamic sciences

Specialty

Specialty: language and koranic studies
prepared by:
fatma grainou

## Supervised by:

Pr.aziz admane

1432-1431
2011-2010

## University of algiers1

Faculty of Islamic sciences
Department language and Arabic Islamic civilization

## the secret of abridgment in Koran -rhetorical study-

# Tens to take master 's degree in Islamic sciences <br> <br> Specialty 

 <br> <br> Specialty}

Specialty: language and koranic studies
prepared by:
fatma grainou

## Supervised by:

Pr.aziz admane

1432-1431

2011-2010

University of algiers 1

# the secret of abridgment in Koran -rhetorical study- 

Tens to take master 's degree in Islamic sciences
Specialty
Specialty: language and koranic studies
prepared by:
Fatma Grainou
Supervised by:
Pr.Aziz Admane
the commiffion of distuss

| Name | Scientifique grade | Adjective |
| :--- | :--- | :--- |
| Dr:Lekhder Heddad | Professor Lecturer | President |
| dr:Aziz Admane | Professor Lecturer | Reporter |
| dr:Ali Ferradji | Doctor | Member |
| dr:Houria Abibe | Doctor | Member |

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


[^0]:    $=$ 1422هـ - 2002م ، ص 184 و ما بعدها .
    (1)- النظام القرآني -مقدمة في المنهج اللظظي- ،عالم سيبط النيلي ،ص 96

    $$
    \text { (2)- التحرير و التنوير ،عمد الطاهر بن عاشور ،ج 6،ص } 34 .
    $$

